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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳ ﻨﻮر ي
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﻳﻌـﺮض اﻟﺒﺤــﺚ ﺟﻬــﻮد اﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ اﻟــﺪﻳﻨﻮري ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ واﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘــﺪي ،ﻛﻤــﺎ
ﻳﻌﺮض ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻒ
اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻨﺎن ﺑﺴـﻨﺔ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﻷﻗﺴـﺎم
اﻟﻘﺼــﻴﺪة ،وأﺛــﺮ اﻟﻜــﻢ واﻟﻜﻴــﻒ ﻓــﻲ ﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻟﺸــﺎﻋﺮ أو ﺗــﺄﺧﻴﺮه ،واﻟــﺬوق اﻟﻌــﺎم ،وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺟــﻮدة اﻟﻘﺼــﻴﺪة
ورداءﺗﻬﺎ .ﺛ ﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺤﺚ أﺻﺎﻟﺔ آراء اﺑـﻦ ﻗﺘﻴﺒـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ وﻣـﺪى ﻛﻮﻧـﻪ ﻣﺴـﺒﻮﻗًﺎ ﻓﻴﻬـﺎ أو ﻣﺒـﺪﻋﺎ ﻟﻬـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ
أﺛــﺮه ﻓــﻲ اﻟﻼﺣﻘــﻴﻦ ،وﺗــﺄﺛّﺮه ﺑﺎﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ .وﺧﻠــﺺ اﻟﺒﺤــﺚ إﻟــﻰ أ ن اﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ ﻛــﺎن ﻣﺒــﺪﻋﺎ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻟﺘﺄﺻــﻴﻞ
واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ،وﺳﺎﺑﻘﺎ وﻣﻨﻈّﻤﺎ وﻣﻤﻨﻬﺠﺎ ﻓـﻲ ﻧﻘـﺪ اﻟﺸـﻌﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺿـﺒﻂ اﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ ،وأﻗﺴـﺎم اﻟﻘﺼـﻴﺪة .وﻣﻤـﺎ
ﻳﺆﺧــﺬ ﻋﻠﻴــﻪ أ ّﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻌــﺮض ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺘــﺄﺛﻴﺮ واﻟﺼــﻮرة اﻟﻔﻨ ﻴــﺔ واﻟﺨﻴــﺎل ،وﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﺑﺴــﺒﺐ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺬي ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،وﺧﻴﺎﻟﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣـﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ  :ﻧﻘد ،ﻣﺻطﻠﺢ ﻧﻘدي ،ﺟودة ،رداءة ،ﻣﻘﺎﯾﯾس ،ﻟﻔظ ،ﻣﻌﻧﻰ

ﺗﻤﻬﻴﺪ )اﻟﻨّﻘﺪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ(

ﺗُﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ
أﺑﺮز اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛ إذ إﻧّﻬﺎ ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ وﻣﺴﺘﻮى ﺣﺴﻨﻪ
وﺟﻮدﺗﻪ ،واﻟﺬّاﺋﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﺔ ﻣﺎ ،أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨّﺎﻗﺪ اﻟﻘﺪرةَ ﻋﻠﻰ
إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ،ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ إﻟّﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﺼﻮرا ﻛﻠّﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺗﺼﻮره اﻟﻜﻠّﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷدب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ أو ﺗﺄﺛﻴﺮه وﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ .وﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ أن ﻳﺼﻒ وﻳﻌﻠّﻖ وﻳﻨﺘﻘﺪ وﻳﺴﺘﺪرك
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻃﻔﻮﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ،وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ وﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘّﺎد اﻷواﺋﻞ
ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﺘﺎ.
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

واﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي اﻷدﺑﻲ ،ﻛﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ،ﺑﺪأ ﻏﺎﻣﻀﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ،وﻏﻴﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ،وﻻ ﻣﻄّﺮد ،وﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﻃﻮر ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ؛ إذ ﻳﺒﺪأ اﻟﺪارﺳﻮن
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ واﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﺑﺮوز ﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ورﺿﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﺷﺘﻬﺎره واﻻﺗّﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ؛ إذ ﺗُﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٌ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ ،ﻓﺘﺨﺼﺼﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻘﻴﺪه ﻣﻦ أﺧﺮى ،وﻫﻜﺬا إﻟﻰ أن ﺗﺄﺗﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻟﺘﺸﻜّﻞ
اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﻗﺮب ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ .وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻧﻀﺒﺎﻃًﺎ؛ ذﻟﻚ أﻧّﻪ
ﺳﻴﺼﻒ وﺟﻬﺔَ ﻧﻈﺮ وﻣﻮﻗﻔًﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞُ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻮﺟﺪان ،واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴﺨﻂ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻣﻊ أن
اﻟﻨﻘّﺎد ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن أو اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،إﻟّﺎ أﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن
ﻛﺜﻴﺮا ﺣﻮل ﻇﻮاﻫﺮ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي واﻷوزان ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮم واﻟﻤﻨﺜﻮر.
ﻓﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،وﺻﺪق اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻴﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻘّﻘﻪ اﻟﺒﻌﺪان اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮي ،وﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﺎﻧﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ .وﻗﺪ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻨﻘّﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ،وﻛﺎن اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ذاﺗﻴﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻋﻦ ﺳﺆال :ﻣﻦ أﺷﻌﺮ
اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل " :ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺴﻴﺲ ،ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻛﺒﻴﺮا ،أو اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺑﻠﻔﻈﻪ
ﺧﺴﻴﺴﺎ" .1وﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﺟﺎء اﺑﻦ ﺳﻠّﺎم اﻟﺠﻤﺤِﻲ ،واﻟﺠﺎﺣﻆ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻣﻦ أوﺻﺎف ﻧﻘﺪﻳﺔ
ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﺗﺄﺛّﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ .إﻟﻰ أن وﺿﻊ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻛﺘﺎب
اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﻴﺪة اﻟﻤﺪح وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ،وﻗﺴﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ
اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ أﺿﺮب أرﺑﻌﺔ ،وﺣﺎﻛﻢ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺴﻤﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻄﺒﻮع وﻣﺘﻜﻠّﻒ .وﻋﻠﻴﻪ،
ﻓﺴﻴﻘﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎدة اﻷﺷﻌﺎر
واﺳﺘﺮداﺋﻬﺎ ،واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء وﻗﺪﻣﻬﻢ أو أﺧّﺮﻫﻢ ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ
وﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ،ﻟﻨﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ :ﻫﻞ اﺳﺘﻄﺎع اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮه ،أو أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ذﻟﻚ؟
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻜﻮن ﻫﺬا ﺳﺆال اﻟﺒﺤﺚ .أﻣﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻴﺎن ﻣﻠﻜﺔ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﺠﺪة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻮاﻃﻦ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ أﺿﺮب اﻟﺸﻌﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻣﻔﺮداﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺪى ذاﺗﻴﺘﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘّﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ وﺻﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ؛ ذﻟﻚ ﻟﻴﺘﺴﻨّﻰ ﻟﻨﺎ اﺳﺘﻘﺮاء أﺣﻜﺎم اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
واﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﺄﺛّﺮه ﺑﻤﻦ ﺳﺒﻘﻪ ،وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻼه ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ.
وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺟﻬﻮد اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ :دراﺳﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﻷوﺳﻲ:
"اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻼم واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" ،اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻐﺪاد،1969 ،
ودراﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺠﺮﺑﻲ" :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ" ،اﻟﺘﻲ
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻹﻋﻼن ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،1984 ،ودراﺳﺔ إﺳﺤﻖ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
"اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻫﺎﺷﻢ ﻳﺎﻏﻲ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت1980 ،م.
وﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ دراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪي إﻟّﺎ أن ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﺎد اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﺪراك ،ﻟﺬﻟﻚ وﺑﻌﺪ اﻻﻃّﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ،وﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات ﻣﺜﻞ :اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ودﻻﻟﺘﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺠﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻟﺮأﻳﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﺄﺿﺮب اﻟﺸﻌﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
وﺑﻌﺾ اﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺪف دراﺳﺘﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻋﺮض ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ،وﻛﺎن ﺣﻆﱡ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻗﻮﻓَﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗّﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻨﺪ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ واﻟﻘﺪم واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺑﻠﻪ اﻟﻤﺼﻄﺢ .ﻓﻠﻬﺬا وﻏﻴﺮه اﻧﺼﺮف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ.
وﻧﺒﺪأ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺑﺮز اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﻮدة ﻋﻨﺪه ،وﻧﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻺﺑﺪاع( اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻷدب ﻣﻮاﻫ 
ﺐ
ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ زﻣﻦ دون ﻏﻴﺮه ،أو ﺟﻴﻞ دون ﺳﻮاه ،أو ﺳِﻦ دون ﺳِﻦ،2
وﻟﻴﺲ ﺗﻘﺪم اﻟﺰﻣﻦ أو ﺗﺄﺧّﺮه ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨّﻲ .أﻣﺎ اﻻﺗّﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﻠﱡﻐﺔ؛ ﻓﻠﺘﻌﻠّﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .ﻓﺠﺎء اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وأﻋﻠﻦ
أن اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻳﺴﺘﺠﺎد اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺤﺴﺒﻪ وﻳﺴﺘﺮدأ ،ﺑﻞ إن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺄﺧﻴﺮه ﻻ ﺑﺪ
أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻓﻨّﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب :ﺟﻮدة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺴﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎ ،وإﺻﺎﺑﺔ ﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻟﻐﺘﻬﺎ  ،...ﻓﻘﺎل" :وﻟﻢ ﻳﻘْﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ دون زﻣﻦ ،وﻻ ﺧﺺ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺎ دون ﻗﻮم ،ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎده ﻓﻲ ﻛﻞّ دﻫﺮ  ،...ﻓﻜﻞّ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ذﻛﺮﻧﺎه ﻟﻪ ،وأﺛﻨﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻢ
ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺄﺧّﺮ ﻗﺎﺋﻠِﻪ أو ﻓﺎﻋﻠﻪ ،وﻻ ﺣﺪاﺛﺔ ﺳﻨّﻪ  .3"...وأﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻘﺪم واﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪم
اﻟﺴﻦ وﺣﺪاﺛﺘﻪ ،وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﻣﻪ .وﻛﺎن اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻠﻴﻎ وﺷﻜﻠﻪ وﻫﻨﺪاﻣﻪ ،أو ﺻِﻐﺮ ﺳﻨّﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ؛ ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺗﻌﺠﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﻳﺘﻮﻗّﻌﻮ ن ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻷﻣﻴﺮ ،أو ﺳﻴﺪ اﻟﻘﻮم إذا أﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮل ،وﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﻛﻞّ
اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ،واﻟﻐﻼم اﻟﺬي ﻳﻀﺤﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ إن ﻫﻤﺎ أﺟﺎدا ﻓﻲ ﻗﻮل
أو ﺧﻄﺒﺔ.
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وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺨﺪع ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺪح ،أو ﻳﺤﺘﺎط؛ ﻓﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ذم .وﻗﺪ
رد اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ .4و دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻨّﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﻮدة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
دون اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻮﻃﱠﺄ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪه اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻣﻬﺪﻫﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ ﺧِﺒﺮةَ أﺑﻲ ﻧﻮاس ﻓﻲ
اﻟﻜﻼب ،وﻛﻴﻒ ﺗﻔﻮق ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺒﺮة ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وإن ﺗﺄﻣﻠﺖَ ﺷِﻌﺮه ﻓﻀﻠﺘَﻪ ،5إﻻﱠ أن
ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔُ ،أو ﺗﺮى أن أﻫﻞَ اﻟﺒﺪو أﺑﺪا أﺷﻌﺮ ،وأن اﻟﻤﻮﻟﱠﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺎرﺑﻮﻧﻬﻢ ﻓﻲ
ﺷﻲء ،ﻓﺈن اﻋﺘﺮض ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺈﻧّﻚ ﻻ ﺗﺒﺼﺮ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺎ دﻣﺖَ ﻣﻐﻠﻮﺑﺎ".6
وﻳﻘﻒ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ رأي اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺎﺣﺺ اﻷدب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪه ﻣﻦ ردﻳﺌﻪ،
وﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻪ ،ﻣﻮازﻧًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨّﺎة واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻗﺪ أﻋﻠﻦ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺎب )اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء( ،وﻋﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮض
ﻟﻠﺸﻌﺮاء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌِﺮق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء
واﻟﻜُﻨَﻰ ،ورﻓﺾ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻘﺎل" :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب أﻟﱠﻔﺘُﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮاء ،أﺧﺒﺮت ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮاء
وأزﻣﺎﻧﻬﻢ ،وأﻗﺪارﻫﻢ ،وأﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ ،وﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ،وأﺳﻤﺎء آﺑﺎﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠّﻘﺐ أو
ﺑﺎﻟﻜُﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ" .7وﻳﻠﺘﻔ ﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨّﻘﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﺴﻦ
واﻟﺠﻮدة ،8أو اﻹﺻﺎﺑﺔ واﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻗﺎل" :وﻋﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺟﻞ
وﻳﺴﺘﺠﺎد ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ،وﻣﺎ أﺧﺬﺗْﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻂ واﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ أﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ،أو ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ" .9وﻻ
ﻳﻐﻔﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎدة ،ﻓﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻹﺟﺎدة ﻋﻨﺪه اﻹﺑﺪاع ،وﻫﻮ اﻟﺴﺒﻖ إﻟﻰ وﺟﻪ ﻣﻦ
وﺟﻮه اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أو اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ،ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﻨّﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎل" :وﻣﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن
ﻓﺄﺧﺬه ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮون"  .10وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺠﺎد اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪه ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ،ﻓﻘﺎل" :وأَﺧﺒﺮتُ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﻌﺮ وﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ،وﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎر
اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗِﺪم اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ .11 "...
وﻛﻞّ اﻟﻈﻦ أن ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻛﺎن أﺛﺮا ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﻌﻼء ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﻬﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪﻋﻮة ،ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺸﻌﺮاء أو ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﻢ ﻣﺘﺠﺎوزا ﺳﻨّﺔ اﻷوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﺪﻣﻪ ،وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪث
ﻟﺘﺄﺧّﺮه ﻣﻄﻠﻘًﺎ ،دون إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻲ
ﻗﻮﻟﻪ" :ﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻳﻘﻮل :ﻟﻘﺪ ﻛﺜُﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺣﺴﻦ ،ﺣﺘّﻰ ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖُ
ﺑﺮواﻳﺘﻪ"  .12ﻓﻠﻌﻞّ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ أﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ؛ ﻓﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻃﻮرﻫﺎ ،ﻓَﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻓﻌﻞ ،وﻫﻢ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو
وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ؛ ﻓﺤﺎز ﻓﻀﻞَ اﻟﺴﺒﻖ إﻟﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﻬﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﺒﻴﺎن؛ ﻓﻼ ﺗُﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا إﻟّﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻪ .وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ
أﺑﻲ ﻧﻮاس اﻟﺬي أوردﻧﺎه آﻧﻔًﺎ .وﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔُ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺷﺘُﻬﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎﻗﺪ ،وﻫﻮ ﺣﺎﻛﻢ أو ﻗﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،أن ﻳﺠﻌﻞَ اﻹﺟﺎدة واﻹﺑﺪاع اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ،
ﻓﻘﺎل" :وﻟﻢ أﺳﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﺗُﻪ ﻣﻦ ﺷِﻌﺮ ﻛﻞﱢ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺨﺘﺎرا ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻠّﺪ ،أو اﺳﺘﺤﺴﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺤﺴﺎن ﻏﻴﺮه .وﻻ ﻧﻈﺮتُ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺠﻼﻟﺔ ﻟِﺘﻘﺪﻣﻪ ،وﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﺣﺘﻘﺎر ﻟﺘﺄﺧﱡﺮه ،ﺑﻞ ﻧﻈﺮت ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ،وأﻋﻄﻴﺖ ﻛﻠﺎ ﺣﻈﱠﻪ ،ووﻓﱠﺮتُ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﱠﻪ ...؛
ﻓﻠﻢ ﻳﻘْﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ زﻣﻦ دون زﻣﻦ  ،...وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻜﻞّ ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻨﻪ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ .13 "...وﻗﺎل" :وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮﻳﻦ ،وأﺷﻌﺎر اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ،إذا ﻛﺎن
ﻣﺘﺨﻴﺮ اﻟﻠﻔﻆ ،ﻟﻄﻴﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻟﻢ ﻳﺰرِ ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺄﺧّﺮ ﻗﺎﺋﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ إذا ﻛﺎن ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻪ
ﺗﻘﺪﻣﻪ  ،...وﻣﻦ ﺷﺄن ﻋﻮام اﻟﻨﺎس رﻓﻊ اﻟﻤﻌﺪوم ،ووﺿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮد" .14
وﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺟﻌﻞَ ﺑﻴﺖَ اﻷﻋﺸﻰ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﻮ ،ﻓﻲ اﻟﻀﺮب اﻟﺮاﺑﻊ
)اﻟﺬي ﺗﺄﺧّﺮ ﻣﻌﻨﺎه وﺗﺄﺧﱠﺮ ﻟﻔﻈﻪ(:
ﺷﺎوٍ ﻣِﺸﻞٌ ﺷﻠﻮلٌ ﺷﻠﺸﻞٌ ﺷﻮلُ

وﻗﺪ ﻏﺪوت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻧﻮتِ ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ

ﻗﺎل" :وﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨًﻰ واﺣﺪ ،وﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،وﻣﺎذا
ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ إن ﻛﺎن ﻟﻸﻋﺸﻰ أو ﻳﻨﻘﺺ؟"  15وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺂﺧﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﻔَﺮزدق ،ﻓﻲ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ،واﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ أﺧﺬﻫﺎ ،أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮض ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
)اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء( .وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ أﺑﺎ ﻧﻮاس ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻛﺎن اﻟﻨﺎس
ﻳﺴﺘﺠﻴﺪون ﻟﻸﻋﺸﻰ ﻗﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎرب(:
وﻛﺄس ﺷﺮﺑﺖُ ﻋﻠﻰ ﻟﺬّةٍ

وأﺧﺮى ﺗﺪاوﻳﺖُ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎ

ﺣﺘّﻰ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻮاس )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(:
وداوﻧﻲ ﺑﺎﻟّﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺪا ُء

دع ﻋﻨﻚ ﻟﻮﻣﻲ ﻓﺈن اﻟﻠّﻮم إﻏﺮاءُ

ﻓﺴﻠﺨﻪ وزاد ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨًﻰ آﺧﺮ ،اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺻﺪره وﻋﺠﺰه ،ﻓﻠﻸﻋﺸﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ
إﻟﻴﻪ ،وﻷﺑﻲ ﻧﻮاس ﻓﻀﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ" .16
وﻧﻠﺤﻆ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺜﻨﺎء وﻗﺒﻮل اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل؛ ﻓﺎﻷﻗﻮال ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ،واﻷﻓﻌﺎل
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل واﻟﺴﻠﻮك ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻞ .وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺤﺴﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺮج ﻣﺨﺮج
اﻟﻌﻤﻮم؛ ﻓﻜﻞّ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺜﻨﺎء اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وﻫﺬه إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي ،ﻓﻘﺎل " :ﻓﻜﻞﱡ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ذﻛﺮﻧﺎه ﻟﻪ ،وأﺛﻨﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ" ،17
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم ،وﻳﺆﻛّﺪه ﺑﺎﺳﺘﻈﻬﺎره ،أن اﻟﺴﻦ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻗﺎل" :وﻟﻢ ﻳﻀﻌﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺄﺧﱡﺮ ﻗﺎﺋﻠﻪ أو ﻓﺎﻋﻠﻪ ،وﻻ ﺣﺪاﺛﺔ ﺳِﻨّﻪ،
129

5

Published by Arab Journals Platform, 2021

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 5

ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮديء إذا ورد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم أو اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﺮف ﺻﺎﺣﺒﻪ أو
ﺗﻘﺪﻣﻪ" .18
وﻳﺴﺘﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ؛ ﻓﻜﻞّ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺆولُ ﻗﺪﻳﻤﺎ ،وﻛﻞّ ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ وﻗﺘﻪ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ  .19وﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ،واﺗّﺴﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪلﱡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﺐ
اﻟﻠﱡﻐﺔ ،...واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻣﻮﻗﻔَﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻛﺎن أم ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﻳﻦ :اﻷول ﻓﻲ
ﻧﻘﺪ اﻷدب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪرس ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ:
اﻟﻔﻨﻴﺔ :اﺳﺘﺤﺴﺎﻧًﺎ واﺳﺘﻘﺒﺎﺣﺎ .واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﺔ :ﺗِﺒﻴﺎﻧًﺎ واﺳﺘﺪﻻﻻً .20
واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ وﻳﺴﺘﻘﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔِ اﻟﻔﻨّﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ ﻟﻐﺘﻪ ﻓﺘﻔﺤﺺ ﻣﻘﻴﺴﺔً ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ.
وﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎري اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ وﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ
ﻋﻦ ﺧﻠﻒ اﻷﺣﻤﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻗﺎل ﻟﻲ ﺷﻴﺦٌ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،أﻣﺎ ﻋﺠﺒﺖَ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎل )ﻣﻦ
اﻟﺴﺮﻳﻊ(:
أﻧﺒﺖ ﻗﻴﺼﻮﻣﺎ وﺟﺜﺠﺎﺛﺎ
ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ ﻟﻪ ،وﻗﻠﺖُ أﻧﺎ:
أَﻧْﺒﺖَ إﺟﺎﺻﺎ وﺗُﻔﱠﺎﺣﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻟﻲ" 21؟ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮ د
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ،وﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ اﻟﺬوق واﻟﻌﻘﻞ ،واﻟﺤﻀﺎرة
واﻟﺒﺪاوة.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻤﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ أﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺒﻴﺮ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ،ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺒﺮد،
وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮي اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ إﻧﺼﺎف اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻬﻢ ،ﻓﻘﺎل" :وﻗﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ  ،22وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﻈﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب أﻧﱠﻪ ﻣﺤﺪث ،ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﺮﺟﻞ رﺛﺎه )ﻣﻦ
اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
وﻗﺪ ﻛﻨْﺖُ أﺑﻜﻴﻪ دﻣﺎ وﻫﻮ ﻏﺎﺋﺐ

ﻋﺠﺒﺖُ ﻟﺼﺒﺮي ﺑﻌﺪه وﻫﻮ ﻣﻴﺖ

وﻗﺎل" :وﻟﻴﺲ ﻟِﻘِﺪم اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻘﺎﺋﻞ ،وﻻ ﻟﺤﺪﺛﺎن ﻋﻬﺪ ﻳﻬﺘﻀﻢ اﻟﻤﺼﻴﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻞﱞ
ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ،أﻻ ﺗﺮى ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻀﻞ ﻗﻮل ﻋﻤﺎرة  23ﻋﻠﻰ ﻗﺮب ﻋﻬﺪه )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
ﺗﺒﺤﺜْﺘُﻢ ﺳﺨﻄﻲ ﻓﻐﻴﺮ ﺑﺤﺜَﻜُﻢ

ﻧﺨﻴﻠﺔُ ﻧﻔﺲ ﻛﺎن ﻧُﺼﺤﺎ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎ
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

]ﻓﻌﺮض اﻷﺑﻴﺎت[ وﻗﺎل :ﻓﻬﺬا ﻛﻼم واﺿﺢ ،وﻗﻮل ﻋﺬب .24 "وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ
وﺳﺎﻃﺘﻪ ﻳﺘﺒﻨّﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻮازﻳﻨﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل" :وﻟﺴﺖُ أُﻓﻀﻞُ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻤﺤﺪث ،واﻟﺠﺎﻫﻠﻲ واﻟﻤﺨﻀﺮم ،واﻷﻋﺮاﺑﻲ واﻟﻤﻮﻟﱠﺪ؛ إﻟﱠﺎ أﻧﱠﻨﻲ أرى
ﺣﺎﺟﺔَ اﻟﻤﺤﺪث إﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ أﻣﺲ ،وأﺟﺪه إﻟﻰ ﻛﺜﺮةِ اﻟﺤﻔﻆ أﻓﻘﺮ" .25
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻠﺤﻆ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل" :واﻟﻤﺘﺄﺧّﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن ﻻ
ﻳﻀﺮه ﺗﺄﺧّﺮه إذا أﺟﺎد ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺗﻘﺪﻣﻪ إذا ﻗﺼﺮ ،وإن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻌﻠﻴﻪ درك
اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺘﺄﺧّﺮ ﻓﻀﻞ اﻹﺟﺎدة واﻟﺰﻳﺎدة"  .26وﻗﺪ ﻋﺮض اﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ
وﻧﺎﻗﺸﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎن ،إﻟّﺎ أﻧّﻪ أﻏﻔﻞ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﺮﻳﺒﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل..." :ﻷن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎن
ﻣﺤﺪﺛًﺎ ،واﻟﻤﺤﺪث ﺳﻴﺼﻴﺮ ﻗﺪﻳﻤﺎ ،واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ" ،وذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ
ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻫﺬا :اﻟﺠﺎﺣﻆ واﻟﻤﺒﺮد واﻟﺒﺤﺘﺮي وأﺑﺎ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ أو ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ! .27
اﻹﺟﺎدة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ( إن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔَ اﻟﻨﻘّﺎد وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔٍ ﻣﻄّﺮدة ،ﺗﺴﻴﺮ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞَ اﻷدﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠّﻞ ﻏﺪا ،إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﻋﻨﺪ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘّﺎد اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺮﺻﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ
ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،وﺿﻤﻦ ﻇﺮوﻓﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،
وﻛﺎن ﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬوﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠّﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺸﻬﻮر  .28وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓَﺴﺘَﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺔُ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﱠﻬﺎ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘّﺎد
واﻟﻨﻘﺪ ا ﻷدﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﻴﺎرا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدةُ
واﻟﺤﺴﻦ .ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘّﻔﻘﻮا ﻣﻊ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،وﻓﻀﻠﻮا أن ﻳﺒﻘﻰ
اﻟﻨﻘﺪ ذوﻗﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ .29
اﻟﺠﻮدة اﻟﻔﻨﻴﺔ :إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻮدة ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ ،ﻧﺠﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻂﱠ ﻣﻌﻠﻤﺎ
واﺿﺤﺎ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻋﺮض ﻷﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل
واﻟﻨﺴﻴﺐ ووﺻﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﻤﺪﻳﺢ ،ﻗﺎل" :ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،وﻋﺪل ﺑﻴﻦ
ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم ،ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻟﻢ ﻳﻄِﻞْ ﻓَﻴﻤﻞﱠ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن ،وﻟﻢ ﻳﻘﻄﻊ
وﺑﺎﻟﻨﻔﻮس ﻇِﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ"  .30ﻓﺎﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰم أﻣﻮرا ﻇﺎﻫﺮة ،واﻟﺘﺰم أﻧﻤﺎﻃًﺎ
ﻣﺤﺪدة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻗﺘﻀﺎء أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ،وﻫﻲ:
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

اﻻﺗّﺴﺎق اﻟﻨّﺼﻲ )ﺗﻮاؤم اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ(
اﺗّﺴﺎق اﻟﻜﻢ:
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰم أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ،وﺳﺎوى ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺘّﺴﻘﺔ .وﺣﻜﻤﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ ،ﻓﻘﺎل" :ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﻋﺪل ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻷﻗﺴﺎم  ،...وﻣﺜﱠﻞَ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﺼﺔ اﻟﺮاﺟﺰ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﺴﻮﻃﺔ ﻷﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ؛ ﻓﻘﺎل" :ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎز أﺗﻰ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ
ﺳﻴﺎرٍ واﻟﻲ ﺧُﺮاﺳﺎن ﻟﺒﻨﻲ أُﻣﻴﺔ ،ﻓﻤﺪﺣﻪ ﺑﻘﺼﻴﺪةٍ ،ﺗﺸﺒﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﻴﺖٍ ،وﻣﺪﻳﺤﻬﺎ ﻋﺸﺮةُ أﺑﻴﺎتٍ .ﻓﻘﺎل
ﻧﺼﺮ :واﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻘّﻴﺖ ﻛﻠﻤﺔً ﻋﺬﺑﺔً ،وﻻ ﻣﻌﻨًﻰ ﻟﻄﻴﻔًﺎ إﻟّﺎ وﻗﺪ ﺷﻐﻠْﺘَﻪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺤﻲ ﺑﺘﺸﺒﻴﺒﻚ ،ﻓﺈن أردتَ
ﻣﺪﻳﺤﻲ ﻓﺎﻗﺘﺼﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺐ ،ﻓﺄﺗﺎه ﻓﺄﻧﺸﺪه )ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ(:
دع ذا وﺣﺒﺮ ﻣﺪﺣﺔً ﻓﻲ ﻧَﺼﺮ

ﻫﻞ ﺗﻌﺮف اﻟﺪار ﻷم اﻟﻐَﻤﺮ

ﻓﻘﺎل ﻧﺼﺮ :ﻻ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻫﺬا ،وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ"  .31ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ أن ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻴﺘًﺎ
واﺣﺪا أ و ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﺜﻼً ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل ،وﺑﻜﺎء اﻟﺨِﻠّﺎن وﺗﺒﺴﻂ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺸﺮات اﻷﺑﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺢ ،أو ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺄن ﺗﻄﻴﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼل واﻟﻨﺴﻴﺐ ووﺻﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﺗﻘﺼﺮ اﻟﻤﺪﻳﺢ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أو ﺑﻴﺘﻴﻦ.
اﺗّﺴﺎق اﻟﻜَﻴﻒ :وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻠﺘﻔﺖ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺗّﺴﺎق أو اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻫﻲ
اﺗّﺴﺎق اﻟﻤﺆﺛّﺮ اﻟﻨّﻔﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﻘﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺒﻜﻲ رﺣﻴﻞَ
اﻷﺣﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺎن ،وﻫﻞ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ أﻟﻢ اﻟﻔِﺮاق وﺷﺪة اﻟﻮﺟﺪ ،وﻟﻮﻋﺔ اﻻﺷﺘﻴﺎق!؟
ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨِﺮب اﻟﻘﻔﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺮﺣﻴﻞ أﻫﻠﻪ؛ ﻓﻴﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰن ،وإﺛﺎرة اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻜﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ
واﻧﺘﺤﺐ ﺣﻖ ﻟﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺎﻛﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺘّﺼﻨّﻊ واﻟﺘﻜﻠّﻒ ،ودﻟﻴﻞٌ ﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﺻﺪق ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ،واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
ﻓ ﺈذا ﻛﺎن ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ إﺛﺎرةَ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺪوح؛ ﻟﻴﻨﺎل ﻣﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎه ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺨﺒﺮه
ﺑﺤﺴﻦ ﻣﺸﺮﺑﻪ؟! ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪي ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺎﺟﺘﻪ وأﻟﻤﻪ ﻟﻠﻤﻤﺪوح ،ﻓﻼ ﻳﺼﻒ ﻟﻪ ﻣﺸﺎرب اﻟﻤﺎء اﻟﻌﺬب
اﻟﺠﺎري ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺜﻴﺮه ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻵﺳِﻦ .وﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴِﻪ ،ﻫﻞ ﺳﻴﺼﻒ ﻟﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺨِﺼﺐ
واﻵس واﻟﻮرد؟ ﻛﻠّﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻛﺮﻳﻪ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﺸﺮب .ﻫﺬا ،وإن ﻋﻠّﻞ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺳﻨّﺔ اﻷوﻟﻴﻦ وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ،إﻟّﺎ أﻧّﻪ ﻣﻌﻨًﻰ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻘﻠﻲ .وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻫﺬا إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻳﺼِﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻈﻞﱠ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞُ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﻟﻜﻞﱢ
ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺎ ﻛﺎن أو إﺳﻼﻣﻴﺎ أو ﻣﺤﺪﺛًﺎ ،وأﻧﱠﻪ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮﻳﻦ اﻟﺘﺤﻠّﻞَ ﻣﻦ رﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
132

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/5

Arabe Hejaze and Al-Gayam: Ibn Qutaybah al-Dinuri's Critical Measures and Statements of Judg

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

وﻫﺬا اﻟﻮﻫﻢ ﻣﻨﺸﺆه ﻗﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" :ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،وﻋﺪل ﺑﻴﻦ ﻫﺬه
اﻷﻗﺴﺎم"  ،32وﻣﺎ ﻧﺮى اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛّﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى اﻟﺘﱠﻨﺎﺳﺐ ،أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ" :وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺘﺄﺧّﺮ
اﻟﺸﻌﺮاء أن ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم  ،"...ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤﺔَ أوﺿ ﺢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﻤﻀﺤﻚ ،وإﺣﻼل ﻣﻮاد اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﺤﻞﱠ ﻣﻮاد اﻟﺒﺪاوة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
 .33 "...وأﺿﻴﻒ أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺒﺘّﺔ؛ إذ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻗﺴﺎﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻼﺣﻖ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺮاﺟﺰ ﻣﻊ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ،
إﺷﺎرة ﻣﻨﻪ ،وإﻗﺮار ﺑﺎﻷرﺟﻮزة اﻟﺘﻲ اﻧﻘﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﺐ واﻟﻤﺪﻳﺢ ،وﻣﺎ ﻛﺎن اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﻟّﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻢ .وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ،ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﻤﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،إﻟﻰ أﻧّﻪ ﻻ
ﻳﻌﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺷﻌﺮا ﻋﺮﺑﻴﺎ إﻟّﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺳﻨﱠﺔِ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ،وﻟﻌﻞّ ﻫﺬا ﺑﺪﻫﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻻل أو
ﺑﺮﻫﺎن ،وﻗﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺧَﻠﺪون ﻓﻲ )اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮض إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻌﺮ 34 :ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺿﺮب
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،وﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل ،ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﻋﺮﺑﻴﺎ ،وﻣﻦ اﻧﺤﺮف
ﻋﻨﻬﺎ وﺧﺎﻟﻔﻬﺎ اﻧﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﻣﺨﻄﺊ وإﻣﺎ ﻣﺘﻜﻠّﻢ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ.
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﱡﻐﻮﻳﺔ )ﻟﻐﺔ اﻹﺑﺪاع واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ( أﺷﺎر اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ،ﻓﻤﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎذّ ،ﻓﻘﺎل" :وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﻢ ،ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻘﻮا .ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ :أﻧﺸﺪﻧﻲ رﺟﻞٌ )ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ( :ﺗَﺮاﻓﻊ اﻟﻌِﺰ ﺑﻨَﺎ
ﻓﺎرﻓَﻨْﻌﻌﺎ .ﻓﻘﻠﺖ :ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻓﻘﺎل :ﻛﻴﻒ ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺠﺎج أن ﻳﻘﻮل )ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ(:
ﺗَﻘﺎﻋﺲ اﻟﻌﺰ ﺑﻨَﺎ ﻓَﺎﻗْﻌﻨْﺴﺴﺎ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻲ؟!"

35

وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻮن ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻓﻴﺜﺒﺘﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،وﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ،
ﻓﻘﺪ ﻟﺤﻦ زﻳﺎدا اﻷﻋﺠﻢ  36ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎرب(:
ﻛﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻏﺎدٍ وﻻ راﺋﺢ

إذا ﻗﻠﺖُ ﻗﺪ أﻗﺒﻠﺖْ أدﺑﺮت

وﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮلَ ﻏﺎدﻳﺎ وﻻ راﺋﺤﺎ ،وﻫﻮ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻠﱠﺤﻦ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ،وﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ ﻟﻪ اﻷﻋﺠﻢ،
وﻟﻔﺴﺎد ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺑﻔﺎرس  .37وﺧﺮج ﻣﺎ أُﺧِﺬَ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻧﻮاس ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻠﺤﻦ ﻓﻲ
أﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ،ﻻ أرا ه ﻓﻴﻬﺎ إﻟّﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ،وﻋﻠﻰ ﻋﻠّﺔٍ ﺑﻴﻨﺔٍ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ اﻟﻨّﺤﻮ
.38 ...
اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ )اﻟﻌﺮوض واﻟﻀﺮورة( وأﻓﺮد اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻮب اﻟﺸﻌﺮ ،ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ
ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﺮاب .وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﻗﻮاء ،ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻮاءِ وﺑﻴﺎﻧﻪِ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻫﻮ
اﺧﺘﻼف ﺣﺮﻛﺔ إﻋﺮاب ﺣﺮف اﻟﺮوي ،ﻛﻘﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(:
ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ ﻋﺎﻣﺮ :ﺧﺎﻟﻮا ﺑﻨﻲ أﺳﺪٍ

ﻳﺎ ﺑﺆس ﻟِﻠﺠﻬﻞ ﺿﺮارا ﻷﻗﻮام
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

وﻓﻴﻬﺎ:
ﻻ اﻟﻨّﻮر ﻧﻮر وﻻ اﻹﻇﻼم إﻇﻼم

ﺗﺒﺪو ﻛﻮاﻛﺒﻪ واﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔٌ

وﻛﺎن ﻳﻘﺎل" :إن اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،وﺑﺸﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺧﺎزم ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﻮﻳﺎن .ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻓﻐﻨّﻲ ﺑﺸﻌﺮه؛
ﻓﻔﻄﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻺﻗﻮاء"  .39وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻨﺎد" ،وﻫﻮ اﺧﺘﻼف أرداف
اﻟﻘﻮاﻓﻲ ،ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ ،وﻓﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم )ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ( :أﻻ ﻫﺒﻲ
ﺑﺼﺤﻨِﻚِ ﻓﺎﺻﺒﺤﻴﻨﺎ ...
ﻓﺎﻟﺤﺎء ﻣﻜﺴﻮرة .وﻗﺎل ﻓﻲ آﺧﺮ :ﺗﺼﻔّﻘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح إذا ﺟﺮﻳﻨﺎ...
ﻓﺎﻟﺮاء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺎء"  .40وذﻛﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻼء أﻧّﻪ ﻋﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ،وﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ
اﻷﺧﻔﺶ  .41وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟﺎزة ،وﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮدفِ ،ﺑﺤﺴﺐ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘّﺎد ،وﻫﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮف اﻟﺮوي ،ﻓﻘﺎل" :وﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ :ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻓﻴﺔٌ
ﻣﻴﻤﺎ ،واﻷﺧﺮى ﻧﻮﻧًﺎ ،ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ )ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺰ(:
ﻳﻀﺮب ﺿﺮب اﻟﺴﺒﻂِ اﻟﻤﻘﺎدﻳﻢ

ﻳﺎ رب ﺟﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻮ ﺗﺪرﻳﻦ

وﻫﺬا إﻧّﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﻳﺨﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺮج واﺣﺪ أو ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ" .42
وﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوزون ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻳﻄﺎء ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" :واﻹﻳﻄﺎء ،وﻫﻮ إﻋﺎدة اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻴﻦ" ،وﻳﻘﻮل" :وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﻐﻴﺮه"  .43وﻛﺄﻧّﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل إﻧّﻬﻢ ﻳﺘﺠﺎوزون ﻋﻨﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻴﻮب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺨﺘﻞﱡ اﻟﻤﻌﻴﺐ،
واﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﻤﻀﻄﺮب ،ﻓﻠﻪ وﺟﻬﺎن :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ؛ وﻳﻘﻞﱡ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ؛ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻛﺎن اﺧﺘﻼﻟﻪ وﻓﺴﺎده ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻠّﺤﻦ واﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻋﺮاب واﻟﻠﻐﺔ.44 ".
اﻟﻀﺮورات واﻹﻋﺮاب :ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮزن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،وﻳﻤﺜّﻞُ ﺑﻘﻮل ﻟﺒﻴﺪ )ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(:
ﺗﺮاك أﻣﻜﻨﺔٍ إذا ﻟﻢ أرﺿﻬﺎ

أو ﻳﻌﺘﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻔﻮس ﺣِﻤﺎﻣﻬﺎ

ﻛﻴﻒ ﺳﻜّﻦ ﻟﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎف ﻣﻦ )ﻳﻌﺘﻠﻖ( دون ﻣﺴﻮغ ﻧﺤﻮي ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ )أرﺿﻬﺎ(
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﺳﻮغ ذﻟﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻟﻀﺮورة اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮزن.
وﻳﺴﺘﺪرك اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻞّ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ اﻟﻬﺬﻟﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻊ ﺻﺮف ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﻳﺆﺛّﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻮزن ،ﻓﻘﺎل ..." :وﻫﻮ
ﻗﻮﻟﻪ ،واﻟﺸﻌﺮ ﻟﻤﺎﻟِﻚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻬﺬْﻟِﻲ) 45 ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ(:
134

10

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/5

Arabe Hejaze and Al-Gayam: Ibn Qutaybah al-Dinuri's Critical Measures and Statements of Judg

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﺑﻬﻦ ﻣﻠﻮب ﻛﺪم اﻟﻌِﺒﺎطِ

ﻳﺒﻴﺖُ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرٍي ﻓﺎﺧﺮاتِ

وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻬﻨﺎ ﺿﺮورة؛ ﻓﻴﺤﺘﺎج اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ أن ﻳﺘﺮك ﺻﺮف ﻣﻌﺎرٍ ،وﻟﻮ ﻗﺎل:
ﻳﺒﻴﺖُ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرٍ ﻓَﺎﺧِﺮاتٍ ،ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮزوﻧًﺎ ،واﻹﻋﺮاب ﺻﺤﻴﺤﺎ"  .46وﻫﺬا اﻻﺳﺘﺪراك ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻠّﺤﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺮف ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ،أو ﺿﺮورة ،وإﻧّﻤﺎ أﺟﺎزوا ذﻟﻚ
ﻟﻠﻀﺮورة.
اﻟﻘِﺮان )وﺣﺪة اﻟﻨﺺ (ﻳﻘﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘِﺮان اﻟﺬي ﺗﺘﻘﻮى ﺑﻪ وﺣﺪة اﻟﻨﺴﻴﺞ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎء ﻣﻌﺪِن اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ،وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﺘﻜﻠّﻔﺔ .ﻗﺎل:
"وﺗﺘﺒﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠّﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ أﻳﻀﺎ ،ﺑﺄن ﺗﺮى اﻟﺒﻴﺖَ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﺎره ،وﻣﻀﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻟِﻔﻘﻪ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﺠﺈ 47 ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء :أﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﻣﻨﻚ ،ﻗﺎل :وﺑﻢ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل :ﻷﻧّﻲ أﻗﻮلُ اﻟﺒﻴﺖَ
وأﺧﺎه ،وﻷﻧّﻚ ﺗﻘﻮلُ اﻟﺒﻴﺖَ واﺑﻦ ﻋﻤﻪ .وﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻟﺮؤﺑﺔ :ﻣﺖْ ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺠﺤﺎف إذا ﺷﺌﺖ! ﻓﻘﺎل
رؤﺑﺔ :وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل :رأﻳﺖُ اﺑﻨﻚ ﻋﻘﺒﺔَ ﻳﻨﺸﺪ ﺷﻌﺮا ﻟﻪ أﻋﺠﺒﻨﻲ ،ﻗﺎل رؤﺑﺔ :ﻧﻌﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺸﻌﺮه
ﻗﺮان .ﻳﺮﻳﺪ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻘﺎرن اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺸﺒﻬﻪ"  .48وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ" :ﻟﻴﺲ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ"  .49وﻫﺬه
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ ،وﺗﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﺪﺗﻬﺎ.
وﻟﻄﻪ ﺣﺴﻴﻦ رأي ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ورد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ،وﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ..." :ﻓﺄﻧْﺖَ ﺗَﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳﻘُﻮﻟﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﻣ ﻦ أن أَﻗْﺒﺢ ﻋﻴﺐٍ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺆﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻫﻮ أﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪة ﻣﻠﺘﺌﻤﺔ اﻷﺟﺰاء ،وإﻧّﻤﺎ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
وﻣِﻦ اﻟﻮزن  ...وﻛﻞﱡ ﻫﺬه اﻟﻜُﺘﺐ ﻻ ﺗﺘﻜﻠّﻒ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮوي ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮاء  ...ﻓﺨﺎﺻﺔُ
اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وﻋﺎﻣﺘُﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗًﺎ؛ ﻷﻧّﻬﻢ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗًﺎ ،وﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻨﱠﺎﺣﻴﺔ ﻳﺠﻬﻠﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ وﻳﻘﻀﻮن ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻀﻮن ،ﻗﻀﺎءَ اﻟﺠﻬﺎل"  .50وﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﺬي
ﻧﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻼف ﻟﻠﻨﻘّﺎد ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﺎفٍ ،وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
ﺑﺤﺴﺐ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺪم اﻃّﻼع اﻟﻨّﻘّﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدره ،دون اﻟﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
ﻣﻈﺎﻧّﻪ .ﺑﻴﺪ أن ﺷﺎﻫﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،ﻓﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻴﺖَ وأﺧﺎه،
وآﺧﺮ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻴﺖَ واﺑﻦ ﻋﻤﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ.
أﺣﻜﺎم اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺠﺰﺋﻴﺔ( أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻘّﺎد ،وﻋﺪوﻫﺎ ﻣﺄﺧﺬًا ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺎﻻﺳﺘﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ،وأﺷﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﻨﻴﺎن ،اﻟﻤﺘّﺴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻷدوات ،ﻓﻤﺎ
ﻫﻮ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺒﻴﺘﻴﻦ؟! وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻮاب ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻠﻔﻆ،
واﺳﺘﺠﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻰ ،دون اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻠﻮاﺣﻖ .وﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ؛ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

إﺷﺎرﺗﻪ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮاء إﻟﻰ أﻧّﻪ ﻳﺴﺘﺠﺎد ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬا؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ
اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻠّﻬﺎ .ﻓﻘﺎل" :وإﻧﱢﻤﺎ ﺳﻤﻲ اﻟﻤﺜَﻘﱢﺐ 51 ﻟﻘﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ(:
وﺛﻘّﺒﻦ اﻟﻮﺻﺎوص ﻟﻠﻌﻴﻮن

رددن ﺗﺤﻴﺔً وﻛﻨَﻦ أﺧﺮى

وﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻳﺴﺘﺠﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻪ ،وﻳﻘﻮل :ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺘﻌﻠّﻤﻮه ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮل:
وﻣﻨﻌﻚِ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖُ ﻛﺄن ﺗﺒﻴﻨﻲ

أﻓﺎﻃﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻨِﻚِ ﻣﺘّﻌﻴﻨﻲ

وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺮض إﻟﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺗﺎﻣﺔٍ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮاء ،أو ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺠﻴﺪﻫﺎ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷوﻗﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ دون ﺗﻔﺼﻴﻞ ،أو رﺑﻤﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎن
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﺑﺪﻳﻬﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،أو ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ أو اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ.
ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﻔﻆ )اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﻐﺮﻳﺐ( واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ،ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞَ اﻟﻤﻔﺮدات
اﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ،دون اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﻊ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻮزع،
ﻓ ﻘﺎل" :وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ إﻟﱠﺎ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ وﺑﻮزع ﻟﻜﻔﺎه .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﺮﻳ ﺮ أﻧﺸﺪ ﺑﻌﺾ ﺧﻠﻔﺎء
ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ أوﻟﻬﺎ )ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(:
أوﻛﻠّﻤﺎ ﺟﺪوا ﻟﺒﻴﻦ ﺗﺠﺰع

ﺑﺎن اﻟﺨﻠﻴﻂُ ﺑﺮاﻣﺘﻴﻦ ﻓﻮدﻋﻮا

 ...وﻫﻮ ﻳﺘﺤﻔﱠﺰ وﻳﺰﺣﻒ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﺘﱠﻰ إذا ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ:
وﺗﻘﻮلُ ﺑﻮزع ﻗﺪ دﺑﺒﺖُ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺎ

ﻫﻠّﺎ ﻫﺰﺋﺖِ ﺑﻐﻴﺮﻧﺎ ﻳﺎ ﺑﻮزع

ﻗﺎل ﻟﻪ :أﻓﺴﺪت ﺷِﻌﺮك ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ وﻓﺘﺮ  .52 "...وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،أﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔَ اﻟﻨﻘّﺎد ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻣﺜﺎﻻً ﻟِﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ  .53وﻛﻠﻤﺔ )ﺑﻮزع( وﻣﻮﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن اﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﺮأﻳﻪ،
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻮﻗﻔًﺎ ذوﻗﻴﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﺑﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ.
وﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻗﺎل" :وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺪث أن ﻳﺘﱠﺒﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﺸﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﻜﺜﺮ ﻛﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮب" .54
وﻗﺎل ..." :ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرك أﺣﺴﻦ اﻟﺮوي ،وأﺳﻬﻞ اﻷﻟﻔﺎظ ،وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻻﺳﺘﻜﺮاه
وأﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ إﻓﻬﺎم اﻟﻌﻮام .وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺘﺎر ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ إذا ﺧﻄﺐ ،واﻟﻜﺎﺗﺐ إذا ﻛﺘﺐ؛ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻘﺎل" :أﺳﻴﺮ
اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻜﻼم :اﻟﻤﻄْﻤﻊ ،ﻳﺮاد اﻟﺬي ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﻨّﺠﻢ ﻣﻦ ﻳﺪ
اﻟﻤﺘﻨﺎول"  .55وﻗﺎل" :وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﺟﻴﺪ اﻟﻨّﺤﺖ ،ﻣﺘﺨﻴﺮ اﻟﻠﻔﻆ ،ﺣﺴﻦ اﻟﺮوي ،ﻟﻄﻴﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﺗﺠﺎذﺑﻪ اﻟﻨﺎس .56 "وﻫﺬا ﺷﺮط ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻨﺎس؛ ﻓﺎﻟﺨﻔّﺔ أو اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ
واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أﻏﺮى ﺑﺎﻟﻨّﺎس ﻟﺘﺘﻨﺎﻗﻠﻪ.
اﻟﺼﺪق اﻟﻔﻨّﻲ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻇﻠﺔ :ﻋﺮض ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺪق اﻟﺸﻌﺮ وﻛﺬﺑﻪ
ﻓﻔﺘّﻘﻬﺎ ،وﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ "ﺧﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮ أﻛﺬﺑﻪ ،أو أﺻﺪﻗﻪ" ،وأوﺿﺤﻬﺎ ،وذﻛﺮ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﺮى
اﻟﺼﺪق اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﻞّ وﺟﻪ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ أن ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ".
واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺻﺎدﻗًﺎ ﺻﺪﻗًﺎ ﻓﻨﻴﺎ؛ أي :أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ،
أو ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﻮلَ ﻋﻤﺮ ،رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ" :أﻧﺸِﺪوﻧﻲ
ﻷﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮاﺋﻜﻢ ،ﻗﻴﻞ :وﻣﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل :زﻫﻴﺮ ،ﻗﻴﻞ :وﺑﻢ ﺻﺎر ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﺎﻇﻞ

57

ﺑﻴﻦ

اﻟﻘﻮل ،وﻻ ﻳﺘّﺒﻊ ﺣﻮﺷﻲ اﻟﻜﻼم ،وﻻ ﻳﻤﺪح اﻟﺮﺟﻞ إﻟّﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
إذا اﺑﺘَﺪرتْ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻴﻼن ﻏﺎﻳﺔً ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪِ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﻮد
ﻓﺰﻫﻴﺮ ﻳﻤﺪح وﻳﺒﺎﻟﻎ ،وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻻ ﻳﺼﻒ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ ،أو اﻟﺒﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮم ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻮت
اﻟﻤﺪح واﻟﺬم .وﻗﺎل" :وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ ﺗﻤﻴﻢ ﻟﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺟﻨﺪل :ﻣﺠﺪﻧﺎ ﺑﺸِﻌﺮك ،ﻓﻘﺎل :اﻓﻌﻠﻮا ﺣﺘّﻰ
أﻗﻮل؛ ﻷن أزﻛﻰ اﻟﻤﻘﺎل وأﻧﻤﺎه وأﺑﻘﺎه ،وأﺑﻠﻐﻪ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ رﺗﺒﺔَ اﻟﻤﺠﺪ ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ اﻟﻔﻌﺎل ،وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮل
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ) 58ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
ﻓﻠﻮ أن ﻗﻮﻣﻲ أﻧﻄﻘﺘْﻨﻲ رﻣﺎﺣﻬﻢ

ﻧﻄﻘﺖُ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺮﻣﺎح أﺟﺮتِ

وﻗﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ" :ﻷن أزﻛﻰ اﻟﻤﻘﺎل وأﻧﻤﺎه  ."...ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺰوم واﻟﻀﺮورة ،ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﺨﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮم ،واﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻠﺆم ،وﻻ ﻳﻌﺎب وﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻮدة ،وإن ﻗﺪ ﻳﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .59
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚُ اﻹﻓﺮاط واﻟﻜﺬب ،وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪِه،
ﻓﻘﺎل اﻵﻣﺪي ..." :ﻷن ﻟﻜﻞﱢ ﺷﻲء ﺣﺪا :إذا ﺗﺠﺎوزه اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﺳﻤﻲ ﻣﻔﺮﻃًﺎ ،وﻣﺎ وﻗﻊ اﻹﻓﺮاطُ ﻓﻲ
ﺷﻲءٍ إﻟّﺎ ﺷﺎﻧَﻪ ،وأﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺻﺤﺘَﻪ ،وإﻟﻰ اﻟﻘﺒﺢ ﺣﺴﻨَﻪ ،وﺑﻬﺎءه"  .60وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﺮة
اﻟﺤﻤﺪوﻧﻴﺔ ..." :وأﺳﻮأ اﻟﻘﻮل اﻹﻓﺮاط" .61
وﻗﺪ أﺧﺬ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ  62اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺮط ﺑﻪ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ" :وﻣﻦ
إﻓﺮاﻃﻪ ﻗﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
ﺗﺰاﻳﻠْﻦ ﺣﺘّﻰ ﻻ ﻳﻤﺲ دم دﻣﺎ

أﺣﺎرثُ ،إﻧّﺎ ﻟﻮ ﺗﺴﺎطُ دﻣﺎؤﻧﺎ
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

ﻳﻘﻮل :إن دﻣﺎءﻫﻢ ﺗﻨﻤﺎز ﻣﻦ دﻣﺎء ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن"  .63وﻗﺎل ﻓﻲ ﻋﻴﺐ وﺻﻒ اﻟﺴﻴﻒ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ " :64وﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ وﺻﻒ ﺳﻴﻒ )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(:
ﺑﻌﺪ اﻟﺬﱢراﻋﻴﻦ واﻟﺴﺎﻗﻴﻦ واﻟﻬﺎدِي

ﺗَﻈﻞﱡ ﺗَﺤﻔِﺮ ﻋﻨْﻪ إن ﺿﺮﺑﺖَ ﺑﻪِ

ذﻛﺮ أﻧّﻪ ﻗﻄﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ ،ﺛُﻢ رﺳﺐ ﻓﻲ اﻷرض ،ﺣﺘّﻰ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻳﺤﻔﺮ ﻋﻨﻪ! وﻫﺬا ﻣﻦ اﻹﻓﺮاط
واﻟﻜﺬب"  .65وﻧﻘﻞ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﻨّﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺪة ،وﻟﻢ ﻳﺰد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .66
ﻧﻠﺤﻆ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ أﻧّﻪ ﻳﺮﻓﻀﻪ ،وﻳﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻜﺬب اﻟﻤﺴﺘﻜﺮه،
وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺢ واﻟﻬﺠﺎء واﻟﻐﺰل؛ ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﺴﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔَ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وأﻓﺮد ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻛﻴﻒ ﻗُﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﻌﺮب ﻣﺘﻮاﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ
إدراك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ .ﻓﻘﺎل" :وﻛﺎن ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺮاء أﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،وﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻹﻓﺮاط ،وﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻘﺪار .وﻣﺎ أرى ذﻟﻚ إﻟّﺎ ﺟﺎﺋﺰا
ﺣﺴﻨًﺎ" .وﻗﺎل" :واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل :ﻟﻪ اﻟﻄﻢ واﻟﺮم ،إذا أرادوا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻟﻪ .واﻟﻄﻢ :اﻟﺒﺤﺮ ،واﻟﺮم:
اﻟﺜﺮى .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ إﻟّﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،...وﻫﺬا ﻛﻠّﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ وﻳﻨﻮون ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻪ
ﻳﻜﺎد ،وﻛﻠّﻬﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ" .67
وﺗﺠﺪ أﺛﺮ رأي اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻨﺎن؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :واﻟﺬي أذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول ﻓﻲ
ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﻐﻠﻮ؛ ﻷن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز واﻟﺘﺴﻤﺢ ،ﻟﻜﻦ أرى أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺎد
وﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ؛ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻜﻼم أﻗﺮب إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﺼﺤﺔ" .68
اﻟﺘّﺮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻨﺺ :ﻋﺮض اﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔّﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻀﻪ
ﺑﺒﻌﺾ ،ﻓﻘﺎل" :أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺪر ﻛﻼﻣﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻚ ،ﻛﻤﺎ أن ﺧﻴﺮ أﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي إذا
ﺳﻤﻌﺖ ﺻﺪره ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ" .69
و ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔّﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ،
واﻗﺘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻓﻲ ،وأراك ﻓﻲ ﺻﺪر ﺑﻴﺘﻪ ﻋﺠﺰه ،وﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤﺘﻪ ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ ،وﺗﺒﻴﻨﺖَ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮه
روﻧﻖ اﻟﻄﺒﻊ ،ووﺷﻲ اﻟﻐﺮﻳﺰة"  .70وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻨﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ درﻛُﻬﺎ ،ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻵﺧﺮ ﻣﺪرك ﻣﻌﻘﻮل ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ" :وأراك ﻓﻲ ﺻﺪر ﺑﻴﺘﻪ ﻋﺠﺰه ،وﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤﺘﻪ ﻗﺎﻓﻴﺘﻪ" ،ﻓﺼﺪر اﻟﺒﻴﺖ
ﻳﺪلّ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔِ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻘﺎﻓﻴﺘﻪ ،وﻓﻲ ﻫﺬا دﻻﻟﺔٌ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ.
وﻗﺪ أﻓﺎد اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه ا ﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻲ ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ وأﺷﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺰازا ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ،اﻻﺑﺘﺪاءُ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻪ إﻟﻰ أي
ﻣﻌﻨًﻰ ﻳﺴﺎق اﻟﻘﻮلُ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺘﻤﺎﻣﻪ ،وﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ" .71
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﻣِﻘﻴﺎﺳﺎ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ :اﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎرا ﻧﻘﺪﻳﺎ ،وﺳﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ اﺑﻦ
ﺳﻠّﺎم اﻟﺠﻤﺤﻲ؛ إذ ﻳﻌﺪ ﻫﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ وآﺧﺮ ،وﻫﻤﺎ رﻛﻴﺰةٌ رﺋﻴﺴﺔٌ ﻓﻲ
إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﺈن ﺗﺴﺎوى ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺟﻮدة أﺷﻌﺎرﻫﻤﺎ؛ أي :ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ ،ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻜﺜﺮ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛَﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻞّ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻳﻘﻮل" :وﻻ أﺣﺴﺐ أﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻨّﻈﺮ ،ﻧﻈﺮ
ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺪل ،وﺗﺮك ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪم أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮﻳﻦ إﻟّﺎ ﺑﺄن ﻳﺮى اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻏﻴﺮه" .72
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮاء؛ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺮ،
وﻫﺬا ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻤ ﻲ أﻳﻀﺎ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪي ،وﻟﻴﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ؛ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﺑﺪ أ ن ﻳﻘﺮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻨﻮﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻣﺮ.73 
ﻣﻘﻴﺎس ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺴﻴﺎق :اﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﻊ ﺟﻞّ اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻓﻜﺎن ﻳﻤﺮ
ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﻞ ،ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
ﻷَﺑﻴﺾ ﻻ ﻋﺎرِي اﻟﺨِﻮان وﻻ ﺟﺪب

وﻗﺪ ﺟﻌﻞَ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﻼَﻓَﺔَ ﻣِﻨْﻬﻢ

وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻤﺪح ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔٌ ،وﻳﺠﻮز أن ﻳﻤﺪح ﺑﻪ ﻏﻴﺮه"  .74وﻛﺎن ﻳﺼﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم أو اﻟﺴﻴﺎق .ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﻣﻪ ،ﻓﻠﻜﻞّ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل .وﻣﺎ أﺧﺬه
ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻧﻮاس ،ﻗﻮﻟﻪ" :وﻣﻤﺎ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ،ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺪ )ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﺮح(:
ﺑﺎرِزةَ اﻟﺠﻔْﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﺨْﻨُﻮق

ﻛﺄَﻧﱠﻤﺎ ﻋﻴﻨُﻪ إذا ﻧَﻈَﺮتْ

وﺻﻔﻪ ﺑﺠﺤﻮظ اﻟﻌﻴﻦ ،وإﻧّﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ اﻷﺳﺪ ﺑﻐﺆورﻫﺎ" .75
واﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎب ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﻗﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
وﻗﺪ أَﺗَﻨَﺎﺳﻰ اﻟﻬﻢ ﻋِﻨْﺪ اﺣﺘﻀﺎرِ ِه

ﺑﻨﺎج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﻌﺮﻳﺔُ ﻣﻜْﺪم

واﻟﺼﻴﻌﺮﻳﺔ ﺳﻤﺔٌ ﻟﻠﻨﻮق ﻻ ﻟﻠﻔﺤﻮل ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻔﺤﻞ .وﺳﻤﻌﻪ ﻃﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﺻﺒﻲ ﻳﻨﺸﺪ ﻫﺬا ،ﻓﻘﺎل:
اﺳﺘﻨﻮق اﻟﺠﻤﻞ! ﻓﻀﺤﻚ اﻟﻨﺎس وﺳﺎرت ﻣﺜﻼ" .76
وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أو اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺄﺧﻴﺮه ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﺟﺎدة ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺂﺧﺬ ،وﻛﺎن ﻻﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻀﻞُ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧُﻄﻮات ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرس
اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺑﻌﺪه .وﻛﺎن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ أﺑﺮز إﺳﻬﺎﻣﺘﻪ وأﺷﻬﺮﻫﺎ.
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ )اﻻﺗّﺼﺎل واﻻﻧﻔﺼﺎل( :ﺷﻐﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﻘّﺎد ﻗﺪﻳﻤﺎ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ ،وﻫﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ وﺟﻪ وﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ
وﺟﻪ آﺧﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  .77وأﻇﻦ أﻧّﻬﺎ أﺧﺬت ﺑﻌﺪا
ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،إذ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﺴﻮس ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻔﻆ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻔﻆ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل .وذﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة واﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻞّ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻆٌ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻠﻜﻞّ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ
ﺑﻮاﺟﺐ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮف ﻓﻘﺪ اﻧﻄﻠﻖ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻮب
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺑﺪال اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ" :وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺪث أن
ﻳﺘّﺒﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﺸﻲ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﺜﺮ  ...ﻛﺈﺑﺪال اﻟﻌﺮب ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﺎء،
ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ .ﻳﺎ رب إن ﻛﻨﺖ ﻗﺒﻠﺖَ ﺣﺠﺘﺞ .ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺠﺘﻲ ،وﻗﻮﻟﻬﻢ ﺟﻤﻞ ﺑﺨﺘﺞ ،ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺨﺘﻲ ،وﻋﻠﺞ
ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻲ.78 "
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮد ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮد وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻹﺟﺎدة وﻋﺪﻣﻬﺎ،
واﺳﺘﺪلّ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧّﺮ أﺑﻴﺎت ﺟﺮﻳﺮ )ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(:
ﻫﻠﱠﺎ ﻫﺰﺋﺖِ ﺑﻐَﻴﺮﻧَﺎ ﻳﺎ ﺑﻮزع!

وﺗَﻘُﻮلُ ﺑﻮزع ﻗَﺪ دﺑﺒﺖَ ﻋﻠَﻰ اﻟﻌﺼﺎ

79

ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻮزع.
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻴﺒﻴﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻳﻤﺜّﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺑﻴﺎت ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم )ﻣﻦ
اﻟﻮاﻓﺮ( :أَﻟَﺎ ﻫﺒﻲ ﺑﺼﺤﻨِﻚِ ﻓَﺎﺻﺒﺤﻴﻨﺎ ...
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺼﻒ أﺑﻴﺎت ﻛُﺜﻴﺮ :وﻟﻤﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣِﻨﻰ  ...وﻳﻘﻮل :ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ
أﺣﺴﻦ ﺷﻲء ﻣﺨﺎرج وﻣﻄﺎﻟﻊ وﻣﻘﺎﻃﻊ .ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﻟﻔﺎظ :اﻟﺤﺮف واﻟﻤﻔﺮد واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي دار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﻮل أﺑﻴﺎت أﺑﻲ ﻧﻮاس
وﺟﻤﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ .وﻗﺪ دار ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻨﻰ .ﻓﻴﻜﺘﻨﺰ ﺑﻴﺖُ أﺑﻲ ﻧﻮاس ﺣﻜﻤﺔ أﻛﺜﻢ ﺑﻦ ﺻﻴﻔﻲ ،وﻃﺐ
أﺑﻘﺮاط  .80وﻛﺎﻧﺖ أُوﻟَﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ"  .81ﻓﺎﻟﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺮه ،وﻳﺘﺨﻴﺮ ﻟﻬﺎ أﻟﻔﺎﻇًﺎ ،وﻳﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﻘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻨﺎه،
وﻳﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﻗﻪ ،ﻓﻘﺎل ﺑﺸﺮ" :وﻣﻦ أراغ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻓﻠﻴﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻟﻔﻈًﺎ ﻛﺮﻳﻤﺎ ،ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟ ﺸﺮﻳﻒِ اﻟﻠﻔﻆُ اﻟﺸﺮﻳﻒ .. . ﻓﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﺗﺼﻔﻮ اﻟﻘﺮﻳﺤﺔ" :ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻔﻈُﻚ رﺷﻴﻘًﺎ ﻋﺬﺑﺎ،
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

وﻓﺨﻤﺎ ﺳﻬﻠًﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎك ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻜﺸﻮﻓًﺎ ،وﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ"  .82ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺸﺮ واﻷﺻﻤﻌ ﻲ
ﺑﻮﺿﻮح اﻧﻔﺼﺎلُ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻟﻔﻆ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ .وﻗﺪ أﺷﺎر ﺑﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺒﻠﻴﻎ واﻗﺘﺪارهِ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﻴﻠﻎ اﻟﺘﺎم.83 
اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ )اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻮدة( ﻳﺠﺪ اﻟﺪارس أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺣﻜْﻤﻪ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ :اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻮدة ،وﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
درﺟﺎتٍ ،وﻳﺮى ﻣﺠﻲءَ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻘﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،وﻣﺠﻲءَ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﺮ
ﻋﻦ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺤﺴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ .ﻓﻘﺴﻢ اﻟﺸﻌﺮ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺿﺮب :ﺿﺮب ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ
وﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه ،وﺿﺮب ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﻗﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎه ،وﺿﺮب ﺟﺎد ﻣﻌﻨ ﺎه وﻗﺼﺮ ﻟﻔﻈﻪ ،وﺿﺮب ﻗﺼﺮ
ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ...
وﻫﺬه ﻗﺴﻤﺔٌ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  ،84وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺑﻞ
ﺟﻌﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗِﻪ ﻣﺮﻧﺔً ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﺠﻮدة وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﻬﺬا ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪه أن ﻟﻠﻔﻆ )اﻟﺤﺴﻦ وﺗﻘﺼﻴﺮه ﻋ ﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ( ،وأن ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ )اﻟﺠﻮدة وﺗﻘﺼﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ
اﻟﻐﺎﻳﺔ( .ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺔُ اﻟﻤﺮﻧﺔُ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻞٌ .وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠﻮدة ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،وأﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﺤﺴﻦ ،ﻳﻈﻬﺮ أن
أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋ ﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ .واﻟﻤﺪﻗّﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻳﺠﺪه
ﻳﺨﺼﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻔﻆ ،واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮدِة ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،وﻫﺬا ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗّﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ
اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ،واﻟﺠﻮدةَ ﻟﻜُﻨْﻪِ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻳﻜﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب :ﺣﺴﻦ وﺟﻬﻪ ،وﺟﺎد ﻓِﻌﻠُﻪ.85 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴ ﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،إذ
ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﻴﺔ:


ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻔﺮدات :ﺣﺴﻦ ،وﺣﻠﻮ ،وأﺣﺴﻦ وأﻏﺮب،
ﺧﻔﻴﻒ اﻟﺮوي ،وﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﺷﻲ.



ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ  ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻔﺮدات :ﺟﻴﺪ ،وﻟﻄﻴﻒ.



وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻔﺮدات :ﻗﺼﺮ ،وﻗﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎء ،وﺗﺄﺧّﺮ ،وﻟﻴﺲ
ﺑﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮزن ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻮﺷﻲ ،وﻋﻴﺐ اﻹﻋﺮاب.



وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻔﺮدات :ﻋﺪم اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺗﺄﺧّﺮ ﻣﻌﻨﺎه ،وﻏﻴﺮ
ﻟﻄﻴﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﻟﻀﺮوب اﻟﺸﻌﺮ:
اﻟﻀﺮب اﻷول :ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈُﻪ ،وﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه .اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﺣﻼ ،ﻓﺈذا أﻧﺖَ
ﻓﺘّﺸﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه ،وﻗﺼﺮت أﻟﻔﺎﻇﻪ .اﻟﻀﺮب
اﻟﺮاﺑﻊ :ﺗﺄﺧّﺮ ﻣﻌﻨﺎه ،وﺗﺄﺧّﺮ ﻟﻔﻈﻪ.
ﻓﻴﺠﺪ اﻟﺪارس ﻟﻬﺬه اﻷﻗﺴﺎم واﻷﺣﻜﺎم إﺿﺎﻓﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺷﻌﺎر اﻟﺸﻌﺮاء أﻧّﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﺮﻧﺔ؛ ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺴﻦ ،ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻋﻦ
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ ،إﻟﻰ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﻠّﺔ اﻟﻤﺎء ،وﺣﻮﺷﻲ اﻟﻠﻔﻆ ،واﻟﺨﻄﺄ
ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ...واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﺮاوح ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮدة
واﻟﻠﻄﻒ ،إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،وﻋﺪم اﻟﻔﺎﺋﺪة ،إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ :ﻏﻴﺮ ﻟﻄﻴﻒ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺣﺘّﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﺧّﺮه .وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ أﺣﻜﺎم اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺸﻌﺮ واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﻮﺿﻮح.
وﻣﻊ أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،إﻟّﺎ أﻧّﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺤﻆ
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي أورده ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﻤﻔﻀﻞ ﺣﻮل ﺑﻴﺖ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ )ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ(:
أﺳﺎﺋﻠﻜﻢ :ﻫﻞ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞَ اﻟﺤﺐ86 "؟

أَﻻَ أَﻳﻬﺎ اﻟﺮﻛْﺐ اﻟﻨﻴﺎم أَﻻَ ﻫﺒﻮا

ﻓﻔﻴﻪ رﻗّﺔ اﻷﻟﻔﺎظِ وﺟﺰاﻟﺘﻬﺎ وِﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻔﻲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺎد وأﻟﻔﺎظٌ ﺟﺰﻟَﺔٌ ،وﻓﻲ ﻋﺠﺰِ ه
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻄﻴﻒ وأﻟﻔﺎظ ﺣِﺴﺎن ،إﻟّﺎ أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺑﺎﻹﺑﺎﻧﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ أﺑﺮوﻳﺰ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﺈذا ﻃﻠﺒﺖَ
ﻓﺄﺳﺠﺢ ،وإذا ﺳﺄﻟﺖَ ﻓﺄوﺿﺢ ،وإذا أﻣﺮتَ ﻓﺄﺣﻜﻢ ،وإذا أﺧﺒﺮتَ ﻓﺤﻘّﻖ"  .87ﻓﻘﻮﻟﻪ :أﺳﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ،
أي ارﻓﻖ وﺳﻬﻞ .. .،وﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞّ أﺳﻠﻮب ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻪ .ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﻘّﺎد .88
وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺴﻤﺔ أﺛﺮ ﻓﻲ اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﻟﺬي ﻗﺴﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻠ ﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم .89
أﺿﺮب اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ :وﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺜﻠﺔ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻠﻔﻆ
واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘَﻬﺎ ﻟﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ،وأي ﺷﻲء أراد ﺑﻬﺎ ،ﻓﺄﻣﺜﻠﺘﻪ ﺗﺠﻠّﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﺮاده؛ ﻓﻔﻲ
اﻟﻀﺮب اﻷول وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه وﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻳﻘﻮل :ﻛﻘﻮل اﻟﺤﺰﻳﻦ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ ) 90ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ(:
ﻓﻲ ﻛﻔﱢﻪِ ﺧَﻴﺰران رﻳﺤﻪ ﻋﺒﻖ

ﻣِﻦ ﻛَﻒ أروع ﻓﻲ ﻋِﺮﻧﻴﻨﻪِ ﺷﻤﻢ

ﻳﻐﻀِﻲ ﺣﻴﺎءً وﻳﻐﻀﻰ ﻣِﻦ ﻣﻬﺎﺑﺘِﻪِ

ﻓَﻼ ﻳﻜﻠﱠﻢ إﻟّﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺘَﺴِﻢ
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اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ ،وﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه ،وأﻃﻠﻖ وﺻﻔًﺎ ،أو ﺣﻜﻤﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺎ
ذوﻗﻴﺎ ،ﻓﻘﺎل" :ﻟﻢ ﻳﻘَﻞْ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺒﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ"  .91ﻓﻬﺬان ﺑﻴﺘﺎن أﻟﻔﺎﻇﻬﻤﺎ ﺣﺴﻨﺔ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﺟﻴﺪ،
واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻜﻠﱢﻲ :أﻧّﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﻴﺒﺔ ،ﻓﺄﻃﻠﻖ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻘﺪه ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ:
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺬّاﺗﻲ .أﻣﺎ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج دﻟﻴﻼ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات أﺣﻜ ﺎﻣﻪ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ،وأﻣﺎ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔُ اﻟﻨﻘّﺎد ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه .وأﺣﺴﺐ أن اﺗّﻔﺎق اﻟﻨﻘّﺎد
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
وﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎدة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،أن اﺳﺘﺤﺴﻨﻮﻫﻤﺎ؛ ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎراﺗﻬﻢ ،ﻓﺄوردﻫﻤﺎ
اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻓﻲ )اﻟﺒ ﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ( ،وﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻲ )ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ( ،واﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ )اﻷﻏﺎﻧﻲ( ،92
وﺟﻌﻠﻬﻤﺎ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﺎب أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻣﺪح ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻮك ﻓﻲ )اﻟﻌﻤﺪة( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺪاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ .وﻳﺄﺗﻲ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﱢﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐًﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ،ﻓﺎﻷول :ﻟﻢ
ﻳﻘَﻞْ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺒ ﺔ ﺷﻲء أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻟﻢ ﻳﺒﺘﺪئ أﺣﺪ ﻣﺮﺛﻴﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا ،واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﺎل
ﻓﻴﻪ اﻷﺻﻤﻌﻲ :ﻫﺬا أﺑﺪع ﺑﻴﺖ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﺮب ،واﻟﺮاﺑﻊ :وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ ﺷﻲء أﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ،
اﻟﺨﺎﻣﺲ :وﻟﻢ ﻳﺒﺘﺪئ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺑﺄﺣﺴﻦ وﻻ أﻏﺮب ﻣﻨﻪ .ﻓﻬﺬه أﻟﻔﺎظ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺑﺼﻴﻐﺔ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ أﺣﺴﻦ  .. .وﻗﺪ اﻃﱠﺮد ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ .ﻓﻜﻠﱡﻬﺎ أﺣﺴﻦ  ،ﺳﻮى ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ أﺑﺪع ،وﻓﻲ ﺑﻴﺖ
اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ أﺣﺴﻦ وأﻏﺮب  .وﺑﻴﺖ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻇﻦ أن اﻟﻨﻘّﺎد ﻳﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻪ .93
وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ:
ﻛِﻠﻴﻨﻲ ﻟِﻬﻢ ﻳﺎ أُﻣﻴﻤﺔُ ﻧَﺎﺻِﺐِ

وﻟَﻴﻞ أُﻗﺎﺳِﻴﻪِ ﺑﻄِﻲءِ اﻟﻜَﻮاﻛِﺐِ

ﺣﺘّﻰ ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻫﻢ ،وﻧﺜﺮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺎﺑﻐﻴﺔ .94
أﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﺣﻼ ،ﻓﺈذا ﻓﺘّﺸﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﺑﻴﺎت ﻛُﺜﻴﺮ ) 95ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ( :وﻟﻤﺎ ﻗَﻀﻴﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻣِﻨًﻰ ﻛُﻞﱠ ﺣﺎﺟﺔٍ
ﻗﺎل" :ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى أﺣﺴﻦ ﺷﻲءٍ ﻣﺨﺎرج وﻣﻄﺎﻟﻊ وﻣﻘﺎﻃﻊ ،وإن ﻧﻈﺮت إﻟﻰ ﻣﺎ
ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺟﺪﺗﻪ :وﻟﻤﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎ أﻳﺎم ﻣﻨﻰ ،واﺳﺘﻠﻤﻨﺎ اﻷرﻛﺎن ،وﻋﺎﻟﻴﻨﺎ إﺑﻠﻨﺎ اﻷﻧﻀﺎء،
وﻣﻀﻰ اﻟﻨّﺎس ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻐﺎدي اﻟﺮاﺋﺢ ،اﺑﺘﺪأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺳﺎرت اﻟﻤﻄﻲ ﻓﻲ اﻷﺑﻄﺢ"  .96وﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻀﺮب اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﻊ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﺄﻳﺪه ﺟﻤﺎﻋﺔٌ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮ ﻫﻼل
اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي ﻓﻲ )ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ(  .97وﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﻷﺑﻴﺎت اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻣﻮاﻓﻘًﺎ ﻻﺑﻦ
ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب )اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاﻫﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ( ،وﻗﺎل" :ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺴﺘﻮﻓًﻰ ﻋ ﻠﻰ ﻗﺪر
ﻣﺮاد اﻟﺸﺎﻋﺮ" .98
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أﻣﺎ اﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،وواﻓﻘﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻼ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة
واﻟﻤﻌﻨﻰ  . 99ﻓﻜﺎن ﺣﻜﻢ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاه ﻳﺼﻒ اﻟﻠﻔﻆ
ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﺣﻼ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو ﻗﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻮدة ،ﺑﻞ ﻧﺮاه ﻳﻨﻌﻄﻒ ﻧﺤﻮ
ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة .وإن ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﻴﺪا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ،إﻟﱠﺎ أﻧّﻪ ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﻴﺪ ،وﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻨﻘّﺎد اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮل ﺟﻮدة ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﺳﻄﻬﺎ ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ ﺗﺎم اﻟﺠﻮدة واﻟﺤﺴﻦ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺮديء اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺮداءة؛ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﺘﺮددة ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﺠﻮدﺗﻪ وﻣﺮﺟﻮح ،وﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ
اﺗّﻔﺎﻗَﻬﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ،وﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮداءة  ،100أﻣﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪي ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎم واﻟﺤﺎل.
وأﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه وﻗﺼﺮت أﻟﻔﺎﻇﻪ ،وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮل ﻟﺒﻴﺪ )ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ(:
واﻟﻤﺮءُ ﻳﺼﻠﺤﻪ اﻟﺠﻠﻴﺲ اﻟﺼﺎﻟﺢ

ﻣﺎ ﻋﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮءَ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﻨﻔﺴﻪِ

ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" :ﻫﺬا ،وإن ﻛﺎن ﺟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺴﺒﻚ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻗﻠﻴﻞُ اﻟﻤﺎء واﻟﺮوﻧﻖ" .101
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻌﺎم اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ﺑﺎدي اﻷﻣﺮ؛ ﻓﻴﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻛُﻨﻪِ ﻣﻌﻨﻰ
ﻗﻠﱠﺔ اﻟﻤﺎء واﻟﺮوﻧﻖ أو ﺗﻔﺴﻴﺮه؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺠﺪه اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺗﻌﺠﺰه اﻟﻌﺒﺎرة،
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﻴﺪ ،واﻟﺴﺒﻚ ﻛﺬﻟﻚ .وإذا ﻓﻬﻤﻨﺎ أن اﻟﺴﺒﻚ ﻫﻮ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺤﺮوف واﻟﻤﻔﺮدات وﺗﻼؤﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ا ﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺮوﻧﻖ :ﻣﺎ ﻳﺠﺪه اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﻨﺸﻮة.
وﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ذوﻗﻲ ذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أﻧّﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻧﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻣﻊ اﻟﻀﺮب اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ وﺣﻼ ،ﻓﺈن أﻧﺖَ ﻓﺘّﺸﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎك
ﻓﺎﺋﺪةً ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .وﻳﺬْﻛُﺮ ﻓﻲ ﻫ ﺬا اﻟﻀﺮب أﺑﻴﺎﺗًﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎءُ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل" :رأﻳﺖ
ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺪون ﻣﻌﻨﺎه ،وﻟﺴﺖُ أرى أﻟﻔﺎﻇﻪ ﺟﻴﺎدا ،وﻻ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻤﻌﻨﺎه  ."...وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮل:
"ﻋﻠﻰ أﻧّﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﺴﺖُ أرى اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﻴﺪا"  .102إذن ﻓﺎﻷوﻟﻰ ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ،أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه
اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻀﺮب اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﺬ ي ﺗﺄﺧّ ﺮت أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ .وﻗﺪ ﻳﻌﺪ ﻧﻘﺪه ﻫﺬا ﻧﻘﺪا ﻟﻠﻨﻘﺪ؛ ﻷﻧﱠﻪ
ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﺘﺠﺎدﺗَﻬﻢ ﻷﺑﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﻴﺪة .وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ :إن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻛﺎن
ﻗﻠﻘًﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب؛ ﻷﻧّﻪ ﺟﺎء ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﻮاﻫﺪ ،ورد واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺒﻘﻲ ﻟﻪ اﺛﻨﺎن ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻷو ل" :ﺟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺴﺒﻚ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎء واﻟﺮوﻧﻖ" ،ﺑﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮتُ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،وﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدد ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄًﺎ ،أﻣﺎ ذﻛْﺮه اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺮتُ
إﻟﻰ أﻧّﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ،و ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ورد ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ:
144

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/5

Arabe Hejaze and Al-Gayam: Ibn Qutaybah al-Dinuri's Critical Measures and Statements of Judg

اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨَﻮري

"وﺗﻌﻠﻴﻖ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ذﻛﺮﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮب اﻟﺬي ﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه وﻗﺼﺮت
أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻘﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻔﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب  ...ﻓﻴﻘﻮل :ﻓﺄﺣﺪ
اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺴﺒﻚ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﺟﻴﺎدا ،وﻻ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﻊ أﻧّﻬﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه وﻗﺼﺮت أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻋﻨﻪ .وﻫﺬا ﻣﻨﻪ ﻳﻐﻠﺐ ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ،أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻔﻜﺮﺗﻪ" .103
ﻓﺎﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧ ﺤﺴﺐ ﻟﻢ ﻳﺮض ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ
ﻣﺘﺮددا ،ﺑﻞ ﻧ ﻈﻨّﻪ أوردﻫﺎ ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ وﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻈﻨّﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﻀﺮب اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﺧّﺮ ﻣﻌﻨﺎه ،وﺗﺄﺧّﺮ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻓﻤﺜّﻞَ ﻟﻪ ﺑﻘﻮل اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ اﻣﺮأةٍ
)ﻣﻦ اﻟﻬﺰج(:
وﻓُــــــــﻮﻫﺎ ﻛَﺄﻗﺎﺣِﻲ

ﻏَﺬاه داﺋﻢ اﻟﻬﻄَﻞ

ﻛَﻤﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺮاح ﺑﺎ

رِدٍ ﻣِﻦ ﻋﺴﻞ اﻟﻨﱠﺤﻞ.104 "

ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻴﺘﻲ اﻷﻋﺸﻰ دون ﺗﻌﻠﻴﻖ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﻠﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﻋﺪم
اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﻤﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻄﻖ ،واﻟﺘﻜﻠّﻒ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻴﻬﻤﺎ ﻟﺘﻘﺎرب ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف .وﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ :إن
ﻃﻌﻢ رﻳﻘﻬﺎ ﻛﺰﻫﺮ اﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ اﻟﺬي ﺳﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا؛ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ اﻟﺒﺎرد اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ ،وﻗﻮﻟﻪ
)اﻟﻨّﺤﻞ( ﻓﻀﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ .وﻓﻲ أﺑﻴﺎت أﺧﺮى ﺗَﻠَﺖْ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ،ذﻛﺮ أﻧﱠﻬﺎ ﻣﻨﺤﻮﻟﺔ ،وﻗﺪ
اﺳﺘﺠﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺘًﺎ .واﻟﻨﺤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻨﻴﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻴﺐ أﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻔﻨّﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﺐ
اﻷﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻘﺎل" :وﻛﻘﻮﻟﻪ )ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﺮح(:
إن ﻣﺤﻼ وإن ﻣﺮﺗَﺤﻼ

وإن ﻓﻲ اﻟﺴﻔْﺮ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻬﻼ

وﻫﺬا ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺤﻮل ،وﻻ أﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ إﻟّﺎ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻳﺎ ﺧَﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﺮﻛَﺐ اﻟْﻤﻄِﻲ وﻟَﺎ

ﻳﺸﺮب ﻛَﺄْﺳﺎ ﺑﻜَﻒ ﻣﻦ ﺑﺨِﻠَﺎ

وﻳﺮﻳﺪ أن ﻛﻞﱠ ﺷﺎرب ﻳﺸﺮب ﺑﻜﻔّﻪ ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺒﺨﻴﻞ؛ ﻓﻴﺸﺮب ﺑﻜﻒ ﻣﻦ ﺑﺨﻞ ،وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ
ﻟﻄﻴﻒ"  .105وﻗﻮﻟﻪ :ﻟﻄﻴﻒ ،وﺻﻒ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻦ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ دﻳﺪن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
إن ﻟﺰم اﻷﻣﺮ أن ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺮدد ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻹﺣﻜﺎم واﻟﺪﻗّﺔ ،ﻓﻠﻦ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺬوق واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴ ﺔ ،ﻓﺎﻷدب ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﺎدﻳﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺪﻗّﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﻷﺣﻮال ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺎوﻻت وﻣﻘﺎرﺑﺎت .وﻗﺪ ﻳﺘﻮﻫﻢ
اﻟﺪارس أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﺑﺘﺄﺧّﺮ ﻟﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎه ،وﻗﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻄﻴﻒ ،وﻻ
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

ﻧﻈﻦ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ  ،ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﻜﻮن ﻟﻮ اﺳﺘﺠﺎد اﻷﺑﻴﺎت ﻛﻠﱠﻬﺎ ،واﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻳﺆﺧّﺮﻫﺎ ،وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺘًﺎ واﺣﺪا ﺟﻴﺪا ،وأﻇﻦ أﻧّﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ أﺑﻴﺎت ﻛُﺜﻴﺮ :وﻟﻤﺎ
ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ ﻛﻞﱠ ﺣﺎﺟﺔ  ...واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ؛ ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ أﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﻦ
ﺑﻌﺪه .وﻗﺪ أﻓﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘّﺎد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﻬﺬا اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻳﻘﺮ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺒﻴﺢ .ﻓﻘﺎل" :وﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ ﺗﺸﺎﻛﻠﻬﺎ،
ﻓﺘﺤﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻘﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺴﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺰداد ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﺎرض د ون ﺑﻌﺾ ،وﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺴﻦ ﻗﺪ ﺷﻴﻦ ﺑﻤﻌﺮﺿﻪ اﻟﺬي أﺑﺮز ﻓﻴﻪ" .106
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﻌﺮف اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﱠﻪ" :ﻗﻮل
ﻣﻮزون ﻣﻘﻔّﻰ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ"  ،107وﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،واﻟﺸﻌﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﻮرة" .108
وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟ ﺠﺮﺟﺎﻧﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻤﻌﻨﺎه أو ﻟﻠﻔﻈﻪ،
ودﻋﺎ اﻟﻨﻘّﺎد إﻟﻰ أن ﻳﻌﻨﻮا ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜّﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎ .109
ﺧﺎﺗﻤﺔ:
ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺟﻬﻮد اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ،إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،أﺑﺮزﻫﺎ:


أن ﻟﺬوق اﻟﻨﺎﻗﺪ دورا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻬﻤﺎ أﺑﺪع اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أدوات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ.



أن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻄﱠﺮدة ﻣﺘّﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺬاﺗﻲ.



أن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻮدة ﺑﻘﻴﻢ ﻧﺴﺒﻴﺔ ،وأﺣﻜﺎم ﺗﺰﻳﺪ وﺗﻨﻘﺺ،
وﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﺪﻳﺔ.



أن اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،أو اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ.



أﻧّﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺑﺠﻮدة اﻟﺸﻌﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺚﱡ واﻟﺴﻤﻴﻦ ،وأن
ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻀﻞَ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻐﺮﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وأن ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻮدﺗﻪ أرﺑﻌﺔَ أﺿﺮب.



أن اﻟﻨﻘّﺎد ﻳﺘّﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻟﻔﻈﻪ ،وﺟﺎد ﻣﻌﻨﺎه ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘّﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺮ ﻟﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎه،
وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻀﺮﺑﻴﻦ أﻇﻬﺮ وأوﺳﻊ ،وﻛﻞﱡ ذﻟﻚ ﻧﺴﺒﻲ.



أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻦ وﻳﺘﺄﺳﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأﺑﺮز ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻻﺗّﺴﺎق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻤﺎدة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﺪل ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة.
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ريﻳ َﻨﻮﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻜﻤﻴﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺤاﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨّﻘﺪﻳ

 وﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ، اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲأن
 اﻟﻄﺮﻳﻖﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا ﻟﻠﻨﻘّﺎد ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﻗﺪ ﻣﻬ،ﺔ أﺧﺮىﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ وذاﺗﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻧﻘﺪﻳ
.ﻟﻴﻌﺘﻤﺪوا ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ



ﺿﻪ ﻟﻠﺼﻮرة ﻧﺴﺘﺪرﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﺮ أﺑﺮز اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أنأن
ﺴﺪرك داﺋﻤﺎ ﻳﻨﺸﺊ واﻟﻤ، وﻗﺪ ﻳﻌﺬر ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ،ﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاءﺔ وﻟِﻠّ ﻮﺣﺎت اﻟﻤﺸﻬﺪﻳاﻟﻔﻨﻴ
. ﺧﻠﻠَﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧّﺮونﺪﺴ وﻳ،ﻋﻠﻴﻪ



Ibn Qutaybah al-Dinuri's Critical Measures and
Statements of Judgement
Arabe Hejaze F. Arabe Hejaze, University of Jordan.
Ismael M. Al-Gayam, Al Balqa Applied University.
Abstract
This research presents Ibn Qutaybah al-Dinuri's efforts in establishing literary
standards and critical terms and the issues of ancient and modern in literature, as well as
lexical items and meaning, and the indication of the critical judgement terms for the
critic's stance on poetry from objective points of view such as linguistic and
phonological aspects, and following the way of the ancients as to the division of the
poem, the effect of the quantity and quality on the poets ranking, and general taste. The
research shows that Ibn Qutaybah was creative and influenced the critics who came after
him. The research concludes that Ibn Qutaybah was creative in terms of establishing,
organizing, and systematicaly criticizing poetry, especially in controlling the terms and
sections of the poem. Nevertheles, Ibn Qutaybah did not directly address the issue of
influence, artistic image and imagination, and this may be due to the temporal stage, the
nature of Arab poetry in most cases that abounds in realistic descriptions, and his
imagination is close to the nature of Arab life.
Keywords: Criticism, Critical term, Quality, poor quality, Standard, pronunciation,
Meaning

:اﻟﻬﻮاﻣﺶ
.169 ص، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ، ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ1
، وﻧﺴﺐ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ،ﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺮض اﻟﺴﻴ2
ﻌﺮاء؛ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺪل وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺸر رأي اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪوأﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﻄﻮ
ﻣﺔ واﺳﺘﺪ ّل ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻜﻼم اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪ. ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﺟﻮدﺗﻬﺎ ورداءﺗﻬﺎ،ﻻ ﺑﺤﺴﺐ أزﻣﺎﻧﻬﻢ
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ﺣﺠﺎزي واﻟﻘﻴﺎم

اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء .وﻧﺤﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل :ﻫﻞ ﻛﺎن ﺗﻄﻮر اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻋﺒﺮ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﺪودة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ؟ ﻻ ﻧﻈﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻌﻞّ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺼﺐ؛
ﻓﻔﻲ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻳﺪلﱡ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،أو ﻳﻔﺴﺮ آﺧﺮه أ وﻟَﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .اﻧﻈﺮ:
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 4اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص.60
 5ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻧﻮاس.
 6اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺤﻴﻮان ،ج ،2ص.27
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 41اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﻌﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻌﻼء ،اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت ،ﺿﺒﻄﻪ وﻓﺴﺮ ﻏﺮﻳﺒﻪ :ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨّﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ص.34
 42اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.103
 43اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.103
 44اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ص.413
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 45اﻟﻤﺘﻨﺨّﻞ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ اﻟﻬﺬﻟﻲ ،ﻣﻦ ﻣﻀﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﻎ ﻫﺬﻳﻞ .ﻗﺎل اﻵﻣﺪي:
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺤﺴﻦ ،وﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ :ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ أﺟﻮد ﻗﺼﻴﺪة ﻃﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮب .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻓﺎروق اﺳﻠﻴﻢ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت2005 ،م ،ص.304
 46اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.105
 47ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﺠﺄ )105ﻫـ( ،وﻗﻴﻞ :ﻟﺤﺄ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎة :ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﻷُﻣﻮي ،اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮات وﻣﻌﺎرﺿﺎت .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،2ص.648
 48ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.96
 49ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص .605
 50ﺣﺴﻴﻦ ،ﻃﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﺎء ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1993 ،14م ،ص.32
 51اﻟﻤﺜﻘّﺐ اﻟﻌﺒﺪي ،ﻧﺤﻮ ) 35ق ﻫـ( ،اﻟﻌﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻴﺲ ،ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ :ﺷﺎﻋﺮ
ﺟﺎﻫﻠﻲ ،ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،اﺗّﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ،وﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺪاﺋﺢ ،وﻣﺪح اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر،
وﺷﻌﺮه ﺟﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﺔ ورﻗّﺔ ،وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﺈﻣﺎ أ ن ﺗﻜﻮ ن أﺧﻲ ﺑﺤﻖ ...ﻓﺄﻋﺮف ﻣﻨﻚ
ﻏﺜّﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻴﻨﻲ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ،ص.206
 52ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.76
 53اﻧﻈﺮ :اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ج ،6ص ،82واﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ص .90واﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ،ج،2
ص.122
 54اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.107
 55ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.109
 56اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮب.159 ،
 57اﻟﻤﻌﺎﻇﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻋﺎﻇﻞ ،وﻋﺎﻇﻞ اﻟﻜﻼم أو ﺑﻪ ،ﻋﻘﱠﺪه .وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻔﺘﻘﺮة
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،أو ﻫﻲ ﻏﻤﻮض اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وارﺗﺒﺎك ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم .ﻳﻌﻘﻮب ،إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ،
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط ،1ﺑﻴﺮوت2006 ،م .ج ،8ص .513واﻧﻈﺮ :اﺑﻦ
اﻷﺛﻴﺮ ،ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻳﻀﺔ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1998 ،م ،ص .282
 58ﻫﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﻓﺎرس اﻟﻴﻤﻦ ،وﻫﻮ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ زﻳﺪ اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة واﻟﺒﺄس .اﻧﻈﺮ :اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ،
اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ج ،15ص.140
 59اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص.299
 60اﻵﻣﺪي ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم واﻟﺒﺤﺘﺮي ،ط ،1ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2006 ،ص.195
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 61اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﺤﻤﺪوﻧﻴﺔ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،وﺑﻜﺮ ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدر،
ﺑﻴﺮوت1996 ،م .ج ،7ص.62
 62اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ )ﻧﺤﻮ  50ق ﻫـ( ،ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى ،أو ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺿﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ :ﺷﺎﻋﺮ
ﺟﺎﻫﻠﻲ ،ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻫﻮ ﺧﺎل ﻃَﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ .ﻛﺎن ﻳﻨﺎدم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﻨﺪ )ﻣﻠﻚ اﻟﻌﺮاق( ﺛ ﻢ ﻫﺠﺎه،
ﻓﺄراد ﻋﻤﺮو ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ،وﻟﺤﻖ ﺑﺂل ﺟﻔﻨﺔ )ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ( وﻣﺎت ﺑﺒﺼﺮى )ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺣﻮران ،ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ( ،وﻓﻲ اﻷﻣﺜﺎل )أﺷﺄم ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻠﻤﺲ( ،وﻫﻲ ﻛﺘﺎب ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.187
 63ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.187
 64اﻟﻨّﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ )ﻧﺤﻮ 14ﻫـ( ،وﻫﻮ :اﻟﻨّﻤﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻟﺐ ﺑﻦ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ أﻗﻴﺶ اﻟﻌﻜﻠﻲ :ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺨﻀﺮم ،ﻋﺎش
ﻋﻤﺮا ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ "اﻟ ﺮﺑﺎب" ،وﻟﻢ ﻳﻤﺪح أﺣﺪا وﻻ ﻫﺠﺎ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ذوي
اﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ،ﺟﻮادا وﻫﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎﻟﻪ ،ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻌﺮه ﺑﺸﻌﺮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ .اﻧﻈﺮ :اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﻷﻏﺎﻧﻲ،
ج ،22ص .191واﻟﺼﻔﺪي ،اﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ،ج.359 ،7
 65اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.300
 66اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ،ج.317 ،1
 67اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ،ص.136 -135
 68اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ص.263
 69اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص .116وﻟﻢ أﺟﺪه ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪي ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔّﻊ.
 70اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.96
 71اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ص.24
 72اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص .69واﻧﻈﺮ :ﻣﻨﺪور ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ص.23
واﻷوﺳﻲ ،اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻼم واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ص.182
 73اﻧﻈﺮ :اﻷوﺳﻲ ،اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻠّﺎم واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ص.181
 74اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.494
 75ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.805
 76ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.189
 77اﻧﻈﺮ :ﺣﺴﻴﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ص.178
 78اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.107
 79اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.76
 80اﻧﻈﺮ :ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.80
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 81ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ص.169
 82اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص.136
 83اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص.136
 84اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ص.103
 85اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻣﺎدة )ﺣﺴﻦ( ،وﻣﺎدة )ﺟﻮد(.
 86اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.80
 87اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ ،ص.20
 88اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﻨﺪي ،اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ص.336
 89اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ص.147 -136
 90اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص .370ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘّﻖ ،ﺣﻮل اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮزدق ،أو ﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﺮي ،أو ﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺴﻬﻤﻲ .ورﺟﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺤﻘّﻖ
اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺰﻳﻦ اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ .وﻫﻮ :اﻟﺤﺰﻳﻦ اﻟﻜﻨﺎﻧ ﻲ ) 100ﻫـ( أﺑﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
ﻛﻨﺎﻧﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﺻﺪﻳﻘًﺎ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻛﺎن ﻟﻪ
ﺷﻌﺮ ﻓﻲ ﻣﺪح ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان .ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ اﻷُﻣﻮﻳﺔ،
ﻣﻄﺒﻮع ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮ ،ﻛﺎن ﻫﺠﺎ ًء ﺧﺒﻴﺚ اﻟﻠﺴﺎن ﺳﺎﻗﻄًﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ اﻟﻴﺴﻴﺮ ،وﻳﺘﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮ،
وﻫﺠﺎء اﻟﻨﺎس .اﻧﻈﺮ :اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ج ،15ص.209
 91اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.71
 92اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺎﺣﻆ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ،ج ،1ص .370واﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ج ،4ص .1587وﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ص.108
 93اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰ ،اﻟﺒﺪﻳﻊ ،ص .176واﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ،ج ،1ص.218
 94اﻧﻈﺮ :اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت2005 ،م .ص.131
 95اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ص.58
 96اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.73
 97اﻧﻈﺮ :أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ،ص ،59واﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺻﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻹﻧﺸﺎ ،ﺷﺮﺣﻪ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت1987 ،م .ج ،2ص.223
 98اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ص.138
 99اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ج ،1ص ،219واﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ .ص.87
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 100ﻣﻊ وﺿﻮح ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ اﻻﺗّﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ ،واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺳﻄﻴﻪ ،إﻟّﺎ أﻧّﻚ ﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻌ ﺪ ذﻟﻚ
ﻣﺄﺧﺬًا ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .اﻧﻈﺮ :ﺣﻤﺎدي ﺻﻤﻮد ،اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ص.320
 101اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.74
 102ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.74
 103ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،واﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ص.243
 104اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص .75واﻷﻗﺎﺣﻲ :ﻧﺒﺖ ﻃﻴﺐ اﻟﺮﻳﺢ ﺣﻮاﻟﻴﻪ ورق أَﺑﻴﺾ ،ووﺳﻄﻪ
أَﺻﻔﺮ وﻳﺼﻐّﺮ ﻋﻠﻰ أﻗَ ﻴﺤِﻲ؛ َﻷﻧّﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أَﻗﺎﺣِﻲ ،وﻫﻮ اﻟ ُﻘﺮاص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،وﻫﻮ اﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ واﻟﺒﺎﺑﻮﻧﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮس .اﻧﻈﺮ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة )ﻗﺤﺎ(.
 105اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ،ج ،1ص.75
 106اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ،ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ ،ص.11
 107ﻗﺪاﻣﺔ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ص.64
 108ﻧﻔﺴﻪ.
 109اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص .79ودﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.54

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻵﻣﺪي ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم واﻟﺒﺤﺘﺮي ،ط ،1ﻗﺪم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﺣﻮاﺷﻴﻪ:
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت .2006 ،ص.195
اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮﻳﻀﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1998 ،م.
اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ،اﻷﻏﺎﻧﻲ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻌﺎﻓﻴﻦ ،وﺑﻜﺮ ﻋﺒﺎس ،دار
ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت2000 ،م.
اﻷوﺳﻲ ،ﺣﻜﻤﺔ ،اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻼم واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﻐﺪاد1969 ،م.
اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﺤﻤﺪوﻧﻴﺔ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،وﺑﻜﺮ ﻋﺒﺎس ،دار
ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت1996 ،م.
اﻟﺠﺎﺣﻆ ،أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ،اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘّﺒﻴﻴﻦ ،ط ،4ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﻔﻜﺮ،
ﺑﻴﺮوت)،د.ت(.
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اﻟﺠﺎﺣﻆ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ،اﻟﺤﻴﻮان ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث ،ﺑﻴﺮوت1969 ،م.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن،
اﻟﻘﺎﻫﺮة2001 ،م.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ط ،3ﻗﺮأه وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1992 ،م.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ وﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت1966 .م.
اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻗﺪاﻣﺔ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
د.ت.
اﺑﻦ ﺟﻨّﻲ ،ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ط ،5ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
2011م.
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻃﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ اﻷرﺑﻌﺎء ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1993 .14م.
ﺣﺴﻴﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،دار اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺑﻐﺪاد1981 ،م.
اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ ،اﺑﻦ ﺳﻨﺎن ،ﺳﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺷﺮون ،ﺑﻴﺮوت،
2010م.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت2000 ،م.
ﺧﻠﻴﻞ ،اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1968 ،م.
اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﺟﺎﺳﻢ ،ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻮﻓﻴﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ،ﻋﻤﺎن1998 ،م.
اﺑﻦ ﺳﻠّﺎم ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ،ﻗﺮأه وﺷﺮﺣﻪ :ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة1974 ،م.
اﻟﺼﻔﺪي ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ،ط ،1ﺗﺤﻘﻴﻖ واﻋﺘﻨﺎء :أﺣﻤﺪ اﻷرﻧﺄووط ،وﺗﺮﻛﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت2000 ،م.
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